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INTRODUZIONE

Nella tradizione manoscritta delle opere di San Basilio, l'omelia Sulla
Santa Generazione di Cristo ( = Xg) e stata inserita tra le cosiddette omelie
diverse del vescovo di Cesarea. In seguito tale collocazione e stata rispettata
nelle edizioni, non solo per evidenti ragioni di comodita, rna oltretutto anche
perche sarebbe stato difficile trovarle una diversa collocazione. In effetti la
categoria degli scritti basiliani alia quale potrebbe vantare un ovvio diritto
di appartenenza sarebbe quella dei sermoni liturgici; rna questo genere letterario appare assai carente nel corpus omiletico del dottore cappadoce.
E' vero che nelle sue opere gli spunti liturgici si presentano con notevole
frequenza, mescolati ad argomenti esegetici, dogmatici, morali, ascetici o
parenetici; rna i sermoni pronunciati a commento di una festivita dell'anno
liturgico sono molto rari. Tra questi, oltre all'omelia sui Natale, si possono
annoverare soltanto gli elogi dei martiri, che ci sono stati trasmessi in
numero di quattro, sicuramente autentici1 • Quanto all'omelia esortatoria
In sanctum Baptisma 2 , occorre tener presente che, quantunque pronunciata da Basilio con ogni probabilita nella festa dell'Epifania, il 6 Gennaio
di un imprecisato anno del suo episcopato3 , non si dedica al commento del
mistero liturgico celebrato in detto giorno.
Questa strana lacuna negli scritti basiliani non manca di destare qualche
perplessita, giacche sembra piuttosto incomprensibile il fatto che non esistano prediche del grande dottore sulle feste dell'anno liturgico, neppure sulle
piu solenni come potevano essere la Pasqua, la Pentecoste ed altre, dal
momento che in quasi dieci anni di episcopato avra pur dovuto predicare
durante le funzioni eucaristiche e liturgiche delle varie solennita. L'anomalia
1 Si tratta delle omelie per Giulitta (PG 31, 237 A- 261 A), per Gordio (489 B- 508 A)!
peri Quaranta Martiri di Sebaste (508 B - 525 A) e per Mama (589 B - 600 B). Sull'autenticita dell'omelia per il martire Barlaam (484 A- 489 B), gia il Garnier aveva avanzato
delle gravi riserve nella prefazione dell'edizione maurina (L. DE SINNER, t. II, pars I, Paris
1839, pp. n-vm), propendendo per un'attribuzione al Crisostomo. A tutt'oggi gli studiosi
non riescono ad esprimere un giudizio sicuro.
2 PG 31, 424 A- 444 C.
3 Cf. BERNARDI J., La predication des P~res Cappadociens (Marseille 1968), p. 68.
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di questo stato di cose deve avere una sua spiegazione. Esso convalida
l'ipotesi gia avanzata da qualche studioso1 secondo la quale le omelie varie
a noi pervenute rappresenterebbero soltanto una scelta fatta in un piu vasto
repertorio omiletico e affidata alia successiva tradizione. Rimane un interrogativo: Chi sarebbe l'autore di questa scelta?" C'e chi ritiene che sia stato
lo stesso Basilio a mettere insieme la raccolta che sta a nostra disposizione2
e nella quale sarebbero entrati in seguito dei corpi estranei. L'ipotesi non
manca di una certa attendibilita, se si pensa che difficilmente ~ predicatori
ed i lettori posteriori di Basilio avrebbero avuto interesse ad escludere dei
testi che certamente sarebbero stati di grande utilita per loro. Una simile
ipotesi sembra dotata di una indubbia forza persuasiva, sebbene non possa
offrire una garanzia assoluta di certezza.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi che l'attuale corpus basiliano delle
omelie diverse sia stato decurtato dallo stesso autore, esso ci offre delle
composizioni che meritano di essere annoverate tra gli scritti piu interessanti
del grande dottore cappadoce3, per la molteplicita dei soggetti trattati; per le
informazioni offerte circa la fede e la vita cristiana della Chiesa di quel tempo
nel mondo orientale e specialmente nel territorio della Cappadocia; per le
indicazioni che si possono ricavare sull'ordinamento dell'anno liturgico e sulla
celebrazione di qualche festa o ricorrenza religiosa, come si e detto; per la
sensibilita pastorale con cui l'autore affronta i temi della fede e della Scrittura, al fine di trarne applicazioni pratiche per le vita e per la condotta dei
fedeli. Non sembra esagerato affermare che una tale valutazione trova
piena conferma nel caso dell'omelia sulla generazione di Cristo e che essa
occupa, tra le omelie diverse, un posto di tutto rilievo.
In essa l'intento liturgico e senza dubbio prevalente; rna cio non impedisce all'autore di dare al proprio discorso un ampio respiro dogmatico e
di impegnarsi in un'accurata esegesi del testo sacro. Anzi Basilio si dimostra
praticamente convinto che la meditazione sui misteri della fede costituisca
un mezzo idoneo a stimolare nei fedeli il senso liturgico dell'adorazione4•
1 Cf. GRIBOMONT J., "Exploration dans les Homeliaires d'Orient", in Rivista di Storia e
Letteratura religiosa, 14 (1978) 231; "Les succes litteraires des Peres grecs et les problemes
d'histoire des textes", in Sacris Erudiri, 22 (1974-1975) 33.
2 BERNARDI J., op. cit., p. 90.
3 AMAND D., "Essai d'une histoire critique des editions generales grecques et greco-latines de Saint Basile de Cesaree", in RB 56 (1945-1946) 139.
4 Basilio attribuisce effetti ancora piu vasti ed importanti alia retta professione della
fede, 'che egli considera una premessa necessaria per un'efficace impostazione dell'intera
vita cristiana pratica. Appare sintomatico quanto egli scrisse nella conclusione del suo
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II soggetto proprio dell' omelia esigeva che venisse privilegiata la riflessione cristologica e l'autore lo ha fatto con una insistenza piu che sufficiente per consentirci di individuare con sicurezza la sua posizione nel
dibattito dottrinale di quell'epoca. Egli manifesta in sintesi il proprio pensiero sugli aspetti fondamentali del mistero ·dell'Incarnazione del Verbo:
la generazione umana del Cristo, la sua nascita sulla terra, le finalita soteriologiche della sua venuta.
Da questo punto di vista la Xeta-cov yevv1Jat~ costituisce un testo di
primaria importanza per la conoscenza della cristologia basiliana, perche
mentre in altre opere, sia pure dogmaticamente piu impegnate, l'autore si
occupa prevalentemente di questioni trinitarie ed il discorso sui Verbo verte
in misura. quasi esclusiva intorno al mistero della sua generazione eterna e dei
suoi rapporti con le altre persone trinitarie, nell'omelia sui Natale il tema e
quello della venuta del Signore nella carne e del suo nuovo rapporto con
l'umanita
Tale considerevole importanza dell'omelia sui piano cristologico, di
solito non sfugge agli studiosi, i quali in alcuni casi preferiscono fare un atto
di fede nella sua autenticita1 pur di non privarsi di un testo di cui intuiscono
la ricchezza ed il significato dottrinale, per ·di piu presentato in uno stile
vivace, iillmediato, scevro da eccessive preoccupazioni di organicita e di
sistematicita. Tuttavia se si vuole mirare ad una vera ed esatta ricostruzione
del pensiero basiliano in tema di cristologia, chiaramente non e possibile
eludere il problema dell'autenticita di questo scritto, onde avere la possibilita di poggiare su basi solide una dottrina cristologica che si prospetta di
grande interesse e per la genialita del suo autore e per il momento storico
nel quale essa si inserisce.
Ma l'impegno di chiarire il piu possibile la questione della autenticita
della Xg si rivela ancora piu urgente ed addirittura inevitabile a chi si propone di studiare il pensiero del dottore cappadoce sulla Vergine Maria, per
il fatto che, tra tutti gli scritti a lui attribuiti, l'omelia sui Natale e l'unico
suo testo omiletico nel quale l'argomento viene toccato con una certa inprologo De iudicio Dei: "Ho ritenuto necessaria esporre prima la sana e pia dottrina sui
Padre, Figlio e Spirito Santo e poi passare a1 discorso morale (Td ~Ot"a)" PG 31,676 C).
Allo stesso modo si esprime verso la fine del prologo De Fide: "Ritenendo di aver detto
abbastanza intorno alia retta fede, ci sforzeremo di spiegare le cose morali ('rd ~Ot"a),
come abbiamo promesso" (PG 31, 689 C- 692 A).
1 Cf. JOUASSARD G., "Marie a travers la Patristique", in Maria par H. Du Manoir
(Paris 1949), 1: 89; DoNNELLY Ph. J., "The Perpetual Virginity of the Mother of God",
in Mariology, ed. J. B. Carol, (Milwaukee 1957), II: 276-277.
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sistenza ed abbondanza di sviluppo. Nelle altre omelie basiliane non troviamo termini di paragone a questo proposito; e in genere negli scritti di
Basilio la Madonna rimane oggetto di affermazioni brevi ed espresse solo di
passaggiol fatta eccezione per la Lettera 260 in cui il nostro si sofferma con
un certo indugio a spiegare le parole di Simeone a Maria, per trarre qualche
conseguenza di carattere morale circa lo stato d'animo di lei1•
E' dunque importante sia per la cristologia che per la mariologia poter
contare sulla Xg come su un'opera autentica e pertanto una ricerca in tal
senso appare necessaria ed inderogabile. Tanto piil che nel patrimonio omiletico greco del rv secolo viene concessa una assai scarsa attenzione alia figura ed al ruolo della Madonna nell'opera della salvezza e quel poco di cui
disponiamo tradisce in gran parte un'origine cappadoce. Basti. ricordare
l'omelia sul Natale di Gregorio Nisseno 2 ; quella sul medesimo argomento di
Anfilochio d'Iconio 3 e quella sull'Ipapante, sempre dello stesso 4 ; l'omelia
sulla Teofania di Cristo di Gregorio Nazianzeno5 ; infine la pseudocrisostomica sull'Annunciazione (incipit: -r:fl neodeq. uvetaufj)6 , la cui collocazione
verso la fine del rv secolo in ambiente cappadoce e sostenuta dal Caro7, e a
noi pare con sufficienti motivazioni, che trovano conferma nel contenuto
dell'omelia. Lo stile, a dire il vero un po' insplito per quel tempo, non basta
a farne ritardare la composizione, soprattutto se si considera il fatto che
l'epoca dei grandi sermoni dei Padri greci in lode della Vergine era ormai
imminente.
La. soluzione del problema dell'autenticita dell'omelia basiliana sulla
Generazione di Cristo offre la possibilita di fissare un punto di riferimento
per la lettura e l'interpretazione dei testi menzionati, alcuni dei quali presentano pure probleini di autenticita.
Aggiungiamo inoltre che la Xg, quantunque abbia tutte le caratteristiche di un testo essenzialmente cristologico, sia per l'insieme del suo contenuto che per l'intento dichiarato dell'autore8, puo bene attribuirsi la de1

Epist. 260, 9, CouRT III, 114-115, PG 32, 965 C - 968 B.
PG 46, 1128 A- 1149 C.
3 PG 39, 36 A- 44 C.
~ Ibid., 44 C - 60 A.
5 PG 36, 312 A - 333 A.
6 PG 62, 763-770.
7 CARO ~., La HomiUtica Mariana Griega en el Siglo V, Part II, Marian Library
Studies, 4 (1972) 540-544.
· 8 Allorche l'omileta si lascia quasi sfuggire delle specie di dichiarazioni programmatiche
circa gli obiettivi del proprio discorso, lo fa· sempre in riferimento al Cristo. Possiamo citarne qualcuna a titolo di esempio: "Si adori in silenzio la prima generazione di Cristo"
2
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nominazione di omelia mariana a motivo dello spazio e del rilievo notevoli
che in essa vengono accordati aile considerazioni intorno alia persona e alia
funzione della Vergine in relazione al mistero del Verbo Incarnato. E'
proprio dal contesto cristologico che il discorso sulla Madonna scaturisce
quasi ovviamente e senza forzature, postulato dalle esigenze del tema e
piil ancora dal testo biblico commentato. Anche nei passi dove gli sviluppi
mariologici vengono considerevolmente prolungati, Basilio non dimentica
il suo obiettivo primario che e la trattazione del mistero di Cristo1 • Non si
puo sostenere che l'omileta esprima in modo esplicito una dottrina mariologica. E' piil conforme al testo affermare che un certo suo pensiero mariologico e facilmente deducibile dall'analisi della posizione che egli riserva alia
Madonna nell'omelia, ponendola accanto alia persona del Cristo.
Con questa considerazione ci sembra di cogliere uno degli aspetti piiJ.
tipici della dottrina mariana nell' omiletica greca piil antica. La figura
della Vergine Madre non viene tratteggiata ne studiata separatamente dalla
persona e dalla missione del Figlio; sempre viene collocata in una posizione
subordinata a quella di lui, al punto che le riflessioni sulla persona della Madre valgono quali preziosi contributi alia chiarificazione del mistero del Figlio.
Rileviamo infine che proprio per i suoi importanti contenuti mariologici,
si e voluto mettere l'omelia basiliana sui Natale in un certo rapporto di
somiglianza con le omelie bizantine del tempo di Proclo 2 ; rna il paragone non
sembra convincente, perche il contenuto mariologico della Xg, ben diversamente dalle omelie del v secolo, e caratterizzato da uno stile semplice e sobrio,
attento aile cose concrete e ai fatti, sebbene non manchi di qualche immagine
poetica a cui l'omileta ricorre non tanto per rendere bello il discorso, quanto
piuttosto per meglio chiarire il proprio pensiero e renderlo piiJ. accessibile ai
suoi uditori.
(PG 31, 1457 C); "Dio in terra, Dio tra gli uomini" (Ibid., 1460 B); "Anche noi eleviamo
voci d.i esultanza; chiamiamo Ia nostra festa Teofania" (Ibid., 1473 A).
1 E' interessante notare come nessuno degli omileti sopra ricordati si proponga come
obiettivo principale il d.iscorso sulla Madonna. Tutti annunciano un tema cristologico;
il d.iscorso su d.i lei ne consegue come obiettivo secondario, anche Ht dove il testo le concede
molto spazio. Sintomatica a questo proposito e Ia pseudocrisostomica Tfj 1t(!OTE(!q. UV(!taufi, nella quale l'autore, pur parlando della Vergine lungo tutto il corso dell'omelia, non
Ia fa entrare nella d.ichiarazione programmatica iniziale, dove si limita ad annunciare di
voler trattare il mistero dell'Incarnazione del Verbo (PG 62, 765, 5-21).
2 Cosl ha fatto il Padre Ortiz de Urbina, il quale inoltre rileva un passo d.i non comune
interesse riguardante Ia virginitas post parium, sui quale avremo occasione d.i ritornare
piu avanti (ORTIZ DE URBINA I., "Lo sviluppo della Mariologia nella Patrologia Orientale",
in OrChPe 6 [1940]54-55).
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I.

IL TESTO DELLA XPII:TOY rENNHI:li:

La sola edizione critica attualmente disponibile del testo greco dell' omelia e quella dei Benedettini di Saint Maure, pubblicata dal Migne nella
Patrologia Graecal.
Amand de Mendieta, in una comunicazione apparsa nel 1966 in Studia
Patristica 72, annunciava una nuova edizione in fase di preparazione ad
opera degli editori del Corpus Berolinense, che a tutt'oggi pero non e stata
ancora pubblicata. Comunque un nuovo testo critico dell'omelia sarebbe
molto auspicabile, al fine di risolvere i dubbi che si possono legittimamente
sollevare a proposito dell'edizione maurina, peril fatto che l'autore dell'edizione Dom Julien Garnier, avendo relegato la Xg tra le omelie da lui giudicate spurie o dubbie, potrebbe aver rinunciato a curare in modo sufficientemente critico un testo al quale egli non attribuiva alcuna garanzia. di
autenticita, considerata anche la mole di lavoro che gli imponeva l'edizione
dell' intero corpus basiliano e che egli non riusci a condurre personalmente
a termine3 •
A causa dunque dell'attuale situazione di incertezza sui valore critico
dell'edizione del Garnier, e necessario ricorrere ai manoscritti nei casi in cui
il testo esiga una piu sicura ed accurata interpretazione. Nel presente lavoro,
abbiamo confrontato l'edizione benedettina con quella erasmiana, con la
parigina del 1618 e con alcuni manoscritti.
I limiti che ci siamo imposti in questa ricerca non ci consentono la collazione di un maggior numero di codici, la qual cosa sarebbe evidentemente
indispensabile ai fini della preparazione di un'edizione critica dell'intera
omelia. La nostra scelta e caduta su quattro manoscritti, dei quali ci siamo
PG 31, 1457 C- 1476 A.
AMAND DE MENDIETA E., "L'edition critique des homelies de Basile de Cesaree", T U
92 (Berlin 1966) 35-45.
8 La messa in guardia a proposito delle opere del corpus basiliano considerate dubbie
dal Garnier, viene dal Gribomont. Cf. GRIBOMONT J., "Exploration dans les Homeliaiies
d'Orient", in Rivista di Storia e Letteratura religiosa, 14 (1978) 233.
1
2
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serviti per verificare i passi che interessano per illoro contenuto mariologico:
di essi, due appartengono alla tradizione liturgica bizantina e due aHa tradizione del corpus omiletico basiliano. Ne diamo qui di seguito una breve
descrizione.
-Paris. gr. U71, membranaceo, del s. X, contenente 299 fogli. Riporta
una raccolta di omelie che servivano per una meta dell'anno liturgico,
precisamente dalla festa della Trasfigurazione a quella dell'Ipapante. La
Xg viene al 12o posto ed occupa i fogli 63v-70r. E' indicata come omelia
per il Natale!.
- Taurin. gr. 80 (C I 10), membranaceo, della fine del s. XII, con 142 fogli
scritti su due colonne. E' acefalo in seguito ai danni subiti nell'incendio
della Biblioteca Nazionale di Torino nel 1904. E' stato quasi completamente restaurato. E' una specie di panegirico per le feste del Signore e
dei santi e contiene omelie di diversi Padri greci. La Xg e collocata all'8°
posto, nei fogli 41r-46v. Il testo appare illeggibile soltanto verso la fine.
Anche in questo codice, hi Xg e stata trascritta come omelia per il Natale2.
- Valit;. gr. 413, membranaceo, della fine del s. IX o inizio del X, con fogli
111-413. Riporta scritti molteplici di diversi Padri greci. Di Basilio si
. trovano le omelie sui Salmi, le varie, alcune opere ascetiche e le nove omelie
sull'Esamerone. La Xg e situata al 31° posto, nei fogli 150V-154r3•
- Vatic. gr. 415, del s. X, con fogli IV (cartacei)- 432 (membranacei). La
. scrittura e su due colonne. Il codice contiene diverse omelie di Basilio,
co.n.la Xg al41" posto, nei fogli 339v-346v4•

Da questa scelta sono stati esclusi i manoscritti gia collazionati dal
Garnier per la sua edizione e che vengono da lui segnalati nell'apparato
~riti~o. a pie di pagina, insieme ai codici combefisiani, dei quali tiene pure
conto5 •
A. LA TRADIZIONE MANOSCRITTA

La Xeun:ov yevvrJcrt~; e una delle omelie maggiormente presenti nella
· tradizione manoscritta dei Padri della Chiesa greca. Essa e reperibile soprat1

2

3

. 4
6
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Cf. HALK 119-120; EHR I, 281-284.
Cf. PAs 174; SoRB 353; EHR I, 196.
Cf. DEVR II, 120-122 .
Cf. DEVR II, 124-125.
CoMBEFIS F., Basilius Magnus ex integro recensitils (Parisiis 1679), I, 216-224.
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tutto in due tipi di codici: in quelli che ci trasmettono gli omeliari liturgici
della Chiesa bizantina ed in quelli che contengono il corpus delle omelie
diverse del dottore cappadoce, unite di solito aile sue omelie sui Salmi:
Queste ultime poi non sono sempre riportate in uno stesso numero1 •
In ambedue le serie di manoscritti, l'omelia sul Natale non solo ritorna
con sorprendente costanza, rna molto spesso ha pure una sua precisa collocazione. Questo fa pensare che essa fosse pacificamente ritenuta, dagli autori
dei manoscritti, come un pezzo appartenente di diritto al corpus tramandato
delle opere del vescovo di Cesarea. E' chiaro che una costatazione del genere
non e sufficiente da sola a risolvere il problema dell'autenticita dell'omelia;
tuttavia puo essere considerata come uno degli elementi favorevoli ad una
soluzione positiva della questione. Non sembra percio inutile esporre i risultati dell'esame della tradizione manoscritta della Xg, per chiarirne la
presenza e la posizione nell' ambito delle omelie diverse di S. Basilio.
1. I codici lilurgici.

Nei numerosi sussidiari liturgici in uso presso la Chiesa bizantina e
trascritti lungo il corso dei secoli, l'omelia sulla Santa Generazione di Cristo
(El~ ·rrJY &.ylaY Keun:ov yewr1aw) figura tra i sermoni che con maggiore
frequenza venivano assegnati alla festa del Natale di Cristo, insieme alla
Xeun:o~ yeYYii:rat di S. Gregorio Nazianzeno 2, alla Mvfrr:f}f!toY UYoY uai
naeaCJo~oY dello pseudo-Crisostomo 3, alla un po' meno ricorrente I:aA.nlua-r:e
8Y 'PBOfJ/YjYlq. uaA.ntyyt dis. Gregorio Nisse~o 4 e ad altre che compaiono molto
piil. raramente.
La presenza dell'omelia basiliana puo essere documentata in almeno
un centinaio di manoscritti, in gran parte elencati dallo Ehrhard5 il quale
purtroppo non ha potuto terminare le sue ricerche_ e dotare la pubblicazion~
di indici appropriati che ne renderebbero la consultazione meno laboriosa
e consentirebbero un minor dispendio di tempo. Comunque nell'abbondante
e preziosa messe di materiale paleografico, raccolta da Ehrhard, ci limiteremo a segnalare i manoscritti piil. antichi, a partire dal secolo IX fino al
1 Sono 18 Ie qmelie sui Salmi attribuite a Basilio dalla tradizione manoscritta, rna di esse
soltanto 13 possono essere ritenute autentiche. Cf. QuASTEN J., Patrologia (Torino 1973),
II, 220-221.
2 PG 36, 312 A- 333 A.
3 PG 56, 385-394.
4 PG 46, 1128 A- 1149 C.
5 'EHRHARD A., Ueberlie(erung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche, I-III (Leipzig 1937-1952).
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secolo xm circa, aggiungendo pure dei codici che non compaiono negli elenchi
forniti dall'emerito studioso. Le sue suddivisioni, giustificate dalle caratteristiche liturgiche dei manoscritti stessi e dalle loro parentele, ci offrono
delle piste di ricerca interessanti per verificare la presenza della Xg in questo
tipo di tradizione creata 'dalla prassi liturgica.
Incominciamo con il constatare come la Xg compaia, quale omelia per
il Natale, in alcune raccolte omiletiche destinate alla celebrazione delle feste
fisse. Alcune di queste raccolte servono per l'intero anno liturgico e comprendono le feste fisse da Settembre a Febbraio, l'anno mobile dalla Quaresirtla alla Domenica di Tutti i Santi e le principali feste dei santi dal termine
del tempo pasquale alla festa della Decapitazione di S. Giovanni Battista
il 29 Agosto. Codici di questo tipo aventi la Xg di Basilio so no certamente i
seguenti:.
- Taurin. gr. 80 (C I 10) giit descritto a pag. 30,
- Salonicco, Monastero dei Blateon 7, s. XI-XII;· Xg ff. 68v-73r (Eusrn
BLAT 20; EHR I, 185),
- Bodleian. Barocc. gr. 180, s. XII; Xg ff. 150V-156v (CoxE 302; EHR I, 192),
- Marcian. gr. VII 29 (= Nannianus 140), s. XIII; Xg ff. 42V-46v (MION
MAR II, 48),

Esiste un altro tipo di raccolte annuali che hanno il ciclo mobile dopo
le .feste dl,:li santi, vale a dire dopo il 29 Agosto. Elenchiamo qualche codice
di questo tipo contenente la nostra omelia:
-

Vatic. gr. 679, s. XI; Xg ff. 206v-212r (DEVR III, 137),
Athos Laura 327 ( r 87), s. XI; (SPYR 44; EHR I, 211),
Ottobon. gr. 402, s. XI-XII; Xg ff. 198v-203r (FER 214; OTT 387 (3), 157),
Roma, Vallicell. gr. 10 (B 34), s. XII; Xg ff. 110r-115r (MART II, 14-17).

Tra le raccolte che contengono solo mezzo anno liturgico, la Xg e presente ovviamente in quelle che abbracciano il periodo invernale, come si
pub verificare nei codici seguenti:
- Coislin. gr. 105, s. X-XI; Xg ff. 163f-!68v (EHR I, 237; DEVR 92;
HALK 246),
- Scorial. gr. 311 (y II 6), s. XII; Xg ff. 268r-274v (MILL 272-273; EHR I,
246-248; ANnR 200-202, lo elenca come 314),
- Athos Karakallu 6, s. X-XI (EHR I, 244)1,
1 Lambros lo elenca come Cod. 8, secondo la vecchia numerazione, e lo data del XIII
secolo (LAMB I, 130). Ma tutte le indicazioni paleografiche indicano il secolo X o, al pili
tardi, l'inizio dell' XI.
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- Sinait. gr. 519, s. XI (EHR I, 244; GARDT 126),
- Sinait. gr. 526, s. X; Xg ff. 181r-185v (EHR I, 244; GARDT 128).
Vi sono poi delle raccolte in due volumi, il primo dei quali va dalla
Domenica del Pubblicano fino al Sabato Santo; mentre il secondo contiene
il ciclo che va dalla Domenica di Pasqua a quella di Tutti i Santi ed una
raccolta di feste di santi dal 29 Agosto al 2 Febbraio. Se del secondo volume
non rimane nessun esemplare completo1, del primo abbiamo l'esempio in
un codice giil. descritto precedentemente:
- Paris. gr. 1171 2 •
Si noti anche come la Xg non manchi nella tradizione dei manoscritti
italo-greci provenienti dai monasteri basiliani della Sicilia e dell'Italia meridionale e precisamente in codici che servivano da repertorio omiletico per
l'intero anno liturgico:

- Vatic. gr. 1641, s. X-XI, proveniente dal monastero dei monaci basiliani
di Grottaferrata. La Xg, che occupa iff. 121v-124v, ha una dossologia piil.
breve di quella che troviamo nell'edizione (EHR I, 288; GrAN I, 351),
- Vatic. gr. 2048. Il codice, proveniente dal monastero di S. Basilio in
Roma, consta di due parti: la prima (ff. 1-140) e stat.a scritta nel s. XI,
mentre la trascrizione della seconda parte (ff. 141-220) risale all'anno
1125/26. La Xg si trova nella seconda parte (ff. 155r-161v) rna risulta incompleta (OL BAs 107; EHR I, 305),
- Vatic. gr. 1652. s. XII; la Xg si trova nei ff. 29v-32v, con una dossologia
diversa dall'edizione (GrAN I, 375; EHR I, 309),.
- Vatic. gr. 1673, s. XI; la Xg e trascritta nei ff. 43v-46r ed ha pure una
dossologia leggermente modificata (GrAN I, 429; EHR I, 312).
Tra i codici italo-greci con raccolte omiletiche per mezzo anno liturgico, ne
esiste almeno uno nel quale viene riportata l'omelia:

- Barberin. gr. 555, della fine del s. XI o inizio del XII; la Xg occupa i ff.
81V-84V (EHR I, 321; PIER II, V.51).
Nella copiosa letteratura degli antichi menologi, troviamo la Xg in due
codici contenenti raccolte per una meta dell'anno liturgico:

- Sinait. gr. 497, s. X-XI. La Xg e attribuita al Nazianzeno; rna questo
codice e l'unica eccezione, in tutta la tradizione manoscritta, nella quale si
1 Tuttavia il contenuto di questo volume
Barocc. 174, del s. X.
2 Vedi a pag. 30.

e ricostruibile

in base al codice Bodleian.
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fa un nome diverso da quello di Basilio (GARDT 121; BEN I, 182; EHR
I, 352).

- Athas Laura 426 (b. 50), scritto nel 1039. La Xg
396r (SPYR 60; EHR I, 352).

e riportata nei ff.

390r-

Altro tipo di manoscritto e quello che contiene un repertorio liturgico
bimestrale. Possiamo segnalare la presenza della Xg in un paio di menologi
che servivano peri mesi di Novembre e di Dicembre:
- Vatic. gr. 803, della fine del s. XI o inizio del XII. La Xg e reperibile a_i
ff. 173r-178r (DEVR III, 336; EHR I, 412),
-Paris. gr. 1463, s. XI; Xg ff. 252v-257v. L'omelia e mutila verso la fine,
dove arriva aile parole: ·d o?5v rpo{Jfi (PG 31, 1473 B), (EHR I, 415; HALK
169).

Nei menologi ~ensili, la nostra omelia
con raccolte per il mese di Dicembre:

e pure presente

in alcuni codici

- Berolin. gr. 279 (cod. gr. 43, Convolut III), s. XII; Xg ff. 48v-55r (BooR
152),

- Paris. gr. 1491, s. X; Xg ff. 194r-200v (EHR I, 514; HALK 183),
- Bodleian. Lyell 92, s. XII; Xg ff. 194r-197v (EHR I, 508-509; MARE
269-270).

La diffusione dell'omelia di Basilio sui Natale e testimoniata anche da
un certo numero di codici che contengono dei panegirici, raccolte annuali di
omelie da tenersi nelle feste del Signore, della Madonna e dei santi. Nepossiamo elencare almeno una decina:
- Bodleian. Cromwell 23, scritto nel 1056; Xg ff. 72r-84r (CoxE 452; EHR
II, 22),
-Paris. gr, 1174, s. XII; Xg ff. 47r-53v (EHR II, 35; HALK 124),
-Paris. gr. 1179, s. XI; Xg ff. 90r-95r (EHR II, 25; HALK_ 129),
-Paris. gr. 1478, s. XI; Xg ff. 40r-49r (EHR II, 30; HALK 176),
- Vatic. gr. 1675, s. XI; Xg ff. 340r-341v (GIAN I, 440), ·
- Vatic. Palat. gr 245, s. XII; Xg ff. 37r-44r (EHR II, 42; STEV 133),
,.... Basel, Universitii.tsbibliothek 22 (F V 29), s. XII; Xg ff. 1tr-16v (EHR II,
46; OM

Smss~

10),

- Cambridge, Trinity College gr. 191, scritto alia fine del s. XI o all'inizio del
XII; Xg ff. 86V-92V (MONT I, 245),
:_ Taurinen. gr. 135 (C IV 4), s. XIII. II manoscritto e stato irrimediabilmente rovinato dall'incendio del 1904. II testo della Xg che, secondo la
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vecchia descrizione del Pasini, si trovava nei ff. 59V-63v, appare oggi del
tutto illeggibile (PAs 231-232; SoRB 39; EHR II, 58),
- Ambros. gr. 371, s. XII-XIII; Xg ff. 34r-39r (MART BAs I, 437),
- Hierosolim. S. Sabae gr. 103, s. XII; Xg ff. 6v-12r (EHR II, 70; PAP KER
II, 175),
- Kosinitza 28, s. XII; XG al primo posto, ff. 1r-4r (EHR 1I, 87)1.
Altro tipo di manoscritto liturgico e quello contenente un panegirico
con omelie per mezzo anno. Anche in questo tipo la presenza dell'omelia di
Basilio sui Natale e attestata da alcuni codici:

-Laurent. Med. gr. VII 26, s. XI; Xg ff. 9v-14v (BAND I, 277; EHR II, 109),
- Athos Kutlumusiu 28, s. XI, (EHR II, 113; LAMB I, 276),
- Constantinopol. S. Sepulcri gr. 245, s. X; Xg ff. 42v-50r (PAP KER IV,
212-213; EHR II, 120).
Nemmeno nella tradizione dei panegirici italo-greci manca la nostra
come e facile rilevare in un discreto numero di codici, fra i quali
continuiamo a scegliere solo alcuni piii antichi:
o~elia,

-.Vatic. gr. 1633, s. X-XI. Questo manoscritto ci offre una abbondante
collezione di omelie, circa 150, per le principali feste dell'anno liturgico.
La Xg e stata trascritta sui ff. 42r-45V (EHR II, 135; GIAN I, 320),
- .Vatic. Pii II gr. 21, trascritto negli anni 1012/1013. La Xg si trova nei
ff. 8V-15V (EHR II, 161; STEV s, 147),
-Paris. gr. 1173, s. XI; Xg ff. 47r-sor (EHR II, 156-157; HALK 121),
- Berolin. gf. 77 (Phillip.1481), s. XII; Xg ff. 6v-1or (STUD 28; EHR II, 183),
- Messanen. S. Saluatoris gr. 63, s. XIII; Xg ff. 114r-122v (MAN 119; EHR
I_l, 191).
I primi quattro manoscritti contengono un repextorio per l'intero anno
liturgico; l'ultimo invece e una raccolta per mezzo anno.
Alia famiglia dei panegirici appartiene anche un tipo Speciale di omeliari che riportano solo ~esti per alcune feste del Signore e della Madonna. Due
oi essi hanno la Xg rna sono alquanto tardivi. Si tratta di

- Kastoria 14 (Grecia), s. XIV2,
.
:.... Athenien. 447, s. XVI; Xg e al 7o posto (SAK ATH 85; EHR II, 208).
1 Ehrhard ha visto questo manoscritto nel 1918 a Sofia. In seguito se ne sono perse
le tracce, come per altri manoscritti di Kosinitza (EHR I, LIV).
..
2 Ehrhard lo ha visto nel Maggio del 1927 nella Biblioteca Nazionale di Atene, dove si
tro:va attualmente (EHR II, 200).
·
·
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Tra le omelie liturgiche dei Padri greci, inserite nella tradizione menologica di Simeone Metafraste, l' amelia di Basilio sulla Generazione di Cristo
e presente in diversi codici, di cui ci limitiamo a segnalare i piu antichi:
I

- Firenze, Bibliot. Nazion. gr. 53, della fine del s. XI o inizio del XII; Xg
ff. 196r-203r (EHR II, 489; SAMB I, 250-251; Ouv MAGL, 417),
- Salonicco, Ginnasio greco 32, s. XII (EHR II, 496; SERR 38),
- Sinait. gr. 508, s. X-XI (GARDT 124; EHR II, 497),
- Marcian. gr. 355, s. XI (ZAN 162; EHR II, 500),
- Marcian. gr. 356, s. XI (ZAN 163; EHR II, 500),
- Hierosolim. Patriarc. 7, s. XI; Xg ff. 286V-292v {PAP KER I, 32; EHR II,
507),

- Paris. gr. 1496, s. XI; Xg ff. 348V-356r (EHR II, 511; HALK 185),
-Paris. gr. 1531, scritto nell'anno 1112; Xg ff. 246V-252r (EHR II, 511;
HALK 199).

La Xg continua a comparire nei manoscritti appartenenti ai diversi
filoni della tradizione postmetafrastiana. La troviamo in alcune raccolte annuali del cosidetto Metafraste misto; raccolte nelle quali al Metafraste originate si so no aggiunti repertori agiografici ed omiletici piu antichi. · Indi, chiamo alcuni codici di questa tipo che hanno la Xg:
- Ambros. gr. 839 (B 12 in{.), manoscritto italo-greco del s. XII; Xg ff.
121V-127r (MART BASS II, 937; EHR III, 102),
- Bodleian. Barocc. 234 s. XII-XIII; Xg ff. 210r-216v (CoxE 401; EHR ·
III, 105).

L'omelia e presente in alcune raccolte del Metafraste misto che servivano per mezzo anno liturgico:
- Athas Kutlumusiu 25, dell'anno 1011 (LAMB I, 276; EHR III, 131),
- Athas Protatu 2, S. XI (LAMB I, 2; EHR III, 135).
Tra i menologi postmetafrastiani, ne citiamo uno che riporta Ia Xg:
- Vatic. gr. 555, s. XI-XII; Xg ff. 300v-308v (DEvR II, 428; EHR III, 193).

Alla tradizione postmetafrastiana dei panegirici, appartengono i seguenti codici:
-

Constantinopol., !slit. Archeol. russo cod. gr. 6, s. XI-XII (EHR III, 203),
Paris. gr. 501, s. XII-XIII; Xg ff. 54v-61v (EHR III, 806; HALK 19),
Paris. gr. 1217, s. XII; Xg ff. 226v-234r (EHR III, 778; HALK 148),
Barberin. gr. 537, s. XII; Xg ff. 119v-125v (PIER II, V 33; EHR III, 257),
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- Barberin. gr. 481, s. XIII; Xg ff. 204v-2Q9r (PIER I!, IV 63; EHR III,
261),
- Chalki, Scuola Commerc. cod. 10, s. XII; Xg ff. 72v-79v. Si trova attualmente nella biblioteca del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli (TsAK
I, 29; EHR III, 511),
- Athas Laura 456 (A 80), s. XIII; Xg ff. 56r-61r (SPYR 71; EHR III, 511),
- Athas Laura 357 ( r 117), s. XI; Xg ff. 34r-39v (SPYR 49),
- Salonicco, Ginnasio greco cod. 19, s. XIV; Xg ff. 123v-130r (SERR 24).

In questa lunga e documentata tradizione manoscritta; la Xg di S.
Basilio e quasi sempre indicata come omelia peril Natale. Sono rarissime
le eccezioni. Possiamo ricordare il caso di un antico documento liturgico,
il Typicon W che la fissa come testo omiletico per il 26 Dicembre, giorno
dedicato alia celebrazione di S. Giuseppe, del parto di Maria e del martirio
di Sant'Eutimio2 • 11 Typicon italo-greco del monastero di S. Nicola di
Casole, che contiene I' ordinamento Iiturgico per l'intero anno e di cui abbiamo un esemplare nel codice Vindobon. theol. gr: 127, del s. XIII 3, indica
la Xg come omelia sia per ii 25 che per ii 26 Dicembre.
D'altra parte sono rarissimi i casi in cui, per la festa del Natale, i manoscritti riportino un'omelia basiliana diversa dalla Xg. Sono soltanto due le
eccezioni che siamo riusciti a verificare e per di piu si tratta di testi attribuiti
a Basilio rna non autentici. 11 primo testo e un' omelia sull' lncarnazione con
l'incipit Elr; {3a0or; olunepJjjp ep:rtecf())'IJ TOV eeoiJ (BHG 1895), presente
in alcuni manoscritti come:
- Ottobon. gr. 1, codice italo-greco della fine del s. XI o dell'inizio del XII.
Questa omelia e trascritta nei ff. 122r-124v, come opera del vescovo diCesarea e come testo celebrativo della Generazione del Signore. La data sotto
cui viene indicata e quella del 25 Dicembre4,
- Vatic. gr. 1982, s. X, manoscritto italo-greco che contiene in gran parte
opere di S. Basilio. L'omelia pseudo-basiliana e trascritta nei fogli 114r116v5,
1

n testo e reperibile in un manoscritto del monastero Tfjr; Evseys-,;l6or; di Costantinopoli, trascritto tra la fine del s. XI e la prima meta del s. XII, attualmente conservato
nella Bibl. Univ. di Atene con il no 788 (DMITR I, 256 e 359).
2 EHR I, 44.
3 NESS I, 213; EHR I, 49; DMITR I, 893.
4 FER 4; EHR I, 295; OTT 92, 27; OTT 387 (3), 2. L'omelia a stata pubblicata nella
Rivista benedettina di Maredsous: AMAND D., "Une homelie grecque inedite antinestorienne du V• siecle sur 1' Incarnation du Seigneur", in RB 58 (1948) 223-263.
5 AMAND D., art. cit., pp. 225-226.
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- Paris. gr. 497, copiato nel 966. L'omelia viene come 35o pezzo nei ff.
252v-256r. Occorre pero notare che nel manoscritto c'e anche la Xg
proprio al primo posto, nei ff. 2r-Svl,
- Paris. Suppl. gr. 211, della fine del s. X o inizio dell'XI. L'omelia pseudobasiliana e nei ff. 28Qr-283v, rna in precedenza si incontra la Xg ai ff.
107r-113r2 •
'
- Marcian. gr. 55, del s. X, che trascrive la Xg al secondo posto e Elr; {JafJor;
3
verso la fine •
Dagli ultimi due manoscritti si rileva come l'omelia sull'Incarnazione del
Signore non sempre sostituisce la Xg nel corpus omiletico basiliano, rna si
aggiunge talora alle altre omelie autentiche.
11 secondo testo alternativo aHa Xg e costituito da un'omelia pseudocrisostomica sul Natale, con l'incipit: •o 1:fjr; CJtuawctVV1Jr;4• Sotto il nome
di Basilio, essa viene riportata da un manoscritto:

- Vatic. gr. 1636, dell'anno 1064; panegirico italo-greco per l'intero anno
liturgico. Questo testo si trova nei ff. 61v-63r (GIAN I, 334)5•
Ci sembra inoltre di poter osservare come, almeno per il ciclo natalizio,
i compilatori degli omeliari liturgici abbiano seguito un certo criterio nella
scelta dei loro testi. In pratica essi avrebbero scelto non soltanto delle
omelie, rna gli omileti stessi. Dove infatti appare l' omelia di un Padre per la
festa del Natale, sovente si incontra un'omelia del medesimo autore per la
festa della Teofania. Cosi infatti, per dare qualche esempio, all'omelia
Xeta7:or; yevva7:at del Nazianzeno segue in diversi casi l'omelia Ilal..w
,l'Y}uovr; dello stesso. Per quanto concerne S. Basilio, frequenti so no i casi
nei quali aHa Xg del 25 Dicembre segue l' omelia esortatoria per il Battesimo
p.ev uoq;or; Eol..op.wv. Questa situazione puo essere verificata nei seguenti
codici, che gia sono stati citati e la cui scelta, come si e detto, rimane limitata
a quell non posteriori al XIII secolo:

·o

- Athos Kutlumusiu 25
"
"
28
Laura
327
"

- Sinait. gr. 519
"
" 526
- Taurin. gr. 135

Ibid., pp. 226-227; HALK 18.
D., art. cit., p. 227; HALK 287.
3 ZAN 38-40.
4 PG 61, 737-738.
5 Cf. MARTIN Ch., "Deux homelies attribuees a St. Gregoire", in RHE 24 (1928) 364 ss.;
RADo P., "Die pseudo-chrysostomische Homilie El, -,;-Y}v Xetu-cov yevvrww",, in ZKTh
56 (1932) 82 ff.
1

2 AMAND
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- Athas Karakallu 6
- Berolin_. gr. 77
- Bodleian. Barocc. 234
"
Cromwell 23
- Constant. S Sep!ll. 245
- Coislin. gr. 105
- Hierosol. S. Sabae 103
- Laurent. Med. gr. VII, 26
- Paris, gr . .J171
"
" 1478.

Vatic. gr. 803
" 1633
"
" 1641
"
" 1652
"
- Barberin. gr. 537
"
"
555
- Vatic. Palat. gr. 245
" Pii II "
21
~ Marcian. gr. VII, 29

I casi continuerebbero a moltiplicarsi se passassimo ai codici posteriori
al XIII secolo. Ma pur non ritenendo indispensabile dal nostro punto di
vista l'esame della tradizione manoscritta liturgica posteriore, va tenuto
presente che anche dopo il XIII secolo sono numerosi i codici recanti la Xg
e. che questi raggiungono il secolo XVIII, quando ormai erano apparse da'
parecchio t~mpo le edizioni in stampa deije opere di Basilio. Specialmente
nei vecchi monasteri, si continuava a trascrivere a mano le opere dei Padri.
Nei lunghi secoli di trasmissione dell'omelia sulla Generazione ~i Cristo,
~siste un caso solo, come si e visto, in cui Yiene indicato un auton: diverso
da Basilio. E' il caso del Sinait. 4971 che l'attribuisce aS. Gregorio Nazianzeno. Si tratta tuttavia di una difficolta isolata ed insignificante, che non
improbabilmente si potrebbe spiegare come una svista o una distrazione
dell'amaiu.iens.e, tanto piil che un codice molto vicino al suddetto, l'Athos
~aura 426, che e dello stesso periodo e che con esso ha diversi punti concordanti2, da il nome di Basilio.
2. ll corpus omiletico basiliano
La tradizione del corpus delle omelie varie !]i S. Basilio, tra le quali
figura abitualmente la Xg e che quasi sempre furono trascritte insieme alle
omelie sui Salmi, e stata studiata da Stig Y. Rudberg3, che ha potuto enumerare 169 manoscritti che le riportano. Rudberg ha catalogato questo copioso materiale distinguendovi 14 tipi principali che egli denomina con le
1 Vedi p. 17.
•.
2 Cf. HALKIN F., Rec~erches et documents d'Hagiographie byzantine, in Subsidia Hagiographica 51 (Bruxelles 1971), p. 56.
8 RuDBERG S. Y., Etudes sur la tradftion ~anuscrite de Saint Ba~ile (Uppsala 1953),
pp. 53-120. Cf. AMAND DE MENDIETA E., "La tradition manuscrite des reli.vres ~e Saint
Basile", in RHE 49 (1954) 507-521.
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lettere dell'alfabeto dalla A fino alia P e quattro tipi secondari che sono Ba
BC KL e Ma. In essi egli fa rientrare quasi tutti i 169 codici da Jui esaminati, ad eccezione di una decina. I diversi tipi si distinguono l'uno dall'altro
in base all'ordine con cui ricorrono le omelie stesse nei manoscritti. Rudberg
prescinde dunque da qualsiasi collazione dei codici enumerati e si limita a
considerare le strutture delle varie raccolte. Chiaramente una catalogazione
del genere puo avere solo un carattere provvisorio e necessita di una conferma derivante dallo studio del testo scritto, qualora si mirasse alia soluzione di problemi filologici legati alia trasmissione dei testi medesimi. Ma essendo il nostro un problema storico critico, pensiamo di poter utilmente
valorizzare le conclusioni che si possono ricavare dall'esame dei risultati
ottenuti dal Rudberg, al fine di chiarire la natura e la frequenza dei rapporti chela tradizione manoscritta ha visto tra la Xg ed il nome del vescovo di
Cesarea.
Occorre subito premettere che l'omelia, pur non essendo riportata da
tutti i 169 manoscritti, vanta tuttavia una presenza assolutamente notevole.
Rileviamo in particolare il fatto che essa non manca in nessuno dei 14 tipi
principali di codici; il che fa sorgere in anticipo il legittimo sospetto che sia
entrata senza difficolta nei diversi canali di trascrizione delle omelie varie
basiliane.
II tipo della classificazione del Rudberg maggiormente documentato
dai manoscritti e quello indicato con la lettera A. Esso puo essere attestato
da una cinq~antina di codici, compresi alcuni piil recenti il cui corpus, pur
non riproducendo esattamente il tipo A, vi si avvicina di molto, ·avendo subito I'influsso dei manoscritti piil antichi di questo tipo. La Xg e reperibile
in 27 dei codici del tipo A e quelli in cui manca sono abitualmente dei manoscritti acefali o mutili, oppure dei manoscritti contenenti una numerazione
incompleta rispetto a quella del tipo stesso. Diamo un elenco dei codici
piil antichi del tipo A, che· riportano la Xg:
- (A1) Ottobon. gr. 444, s. IX-X. La Xg e !'ultima delle 42 omelie diBasilio
contenute nel codice (FER 248-249; OTT 92, 27; OTT 387 [3], 199),
- (A2) Athos Dochiariu 9 (2683), s. X; la Xg e la 42° delle varie {LAMB I,
236),
- (A5) Mosquen. Synod. gr. 125, dell'anno 977, proveniente dalla Laura del
Monte Athos. E' una raccolta di omelie basiliane tra le quali la Xg e al
43o posto nei ff. 281v-287r (JAc VAT 2; VLAD 122),
- (A6) Monacen. gr. 141, s. X; Xg al 42o posto, nei ff. 278r-284v (HARDT
II, 118),
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- (AS) Genuen. gr. 18, s. X-XI; Xg al41o posto (EHR GEN 202),
- (A9) Hierosolim. S. Crucis 24, s. X-XI; la Xg e la 42a ed ultima delle
varie; ff. 326V-329r (PAP KER III, 57),
- (A10) Vatic. gr. 418, s. X-XI; Xg e la 42a delle varie, ai ff. 342r-349r
(DEVR II, 130),
.
..
.
- (All) Bononien. gr. 2287-8, s. XI; Xg = 42a, ff. 352r-35Sv (OLiv BoN 400),
- (A12) Mosquen. Synod. gr. 128, s. XI, proveniente da Dionisiu (Athos).
La Xg e la 29a di una raccolta di 42 omelie di S. Basilio (JAc VAT 22;
VLAD 124),
- (A13) Mosquen. Synod. gr. 129, s. XI, pure proveniente da Dionisiu. La
Xg e la 39a di una raccolta di 4S omelie basiliane ed occupa i ff. 297r30Sv (JAC VAT 22; VLAD 125),
- (A15) Palmiac. 30, s. XI; Xg = 29 a (SAK PAT 15),
- (A16) Ollobon·. 433, s. XI; Xg = 42a, ff. 236V-242r (FER 240; OTT
92, 27),
- (A17) Vatic. gr. 414, dell'anno 1021; Xg = 42a, ff. 305v-3t3r (DEVR II,
123),
- (A21) Alhos Valopedi 52, s. XII; Xg = 42a (Eusm 16),
- (A22) Alhos Valopedi 53, s. XII; Xg = 42a (Eusm 17),
- (A24) Bodleian. Barocc. 239, s. XII; Xg = 4la, ff. 374v-3S2v (CoxE 409),
- (A25) Vatic. gr. 417, s. XII; Xg = 42a, ff. 359v-365v (DEVR II, 12S),
- (A27) Palmiac. 22, s. XIII; Xg = 13a (SAK PAT 10),
- (A32) Vindobon. theol. gr. 86, s. XIV; Xg = 42a, ff. 212r-217v (HUNG
15S),
'
- Ambros. gr. 674 (Q 42 sup.), s. XI; Xg = 42a ed ultima, occupa i ff.
392r-39Sr ed e mutila alla fine (MART BASS II, 75S),
- .Alhenien. 320, s. XIII (SAK ATH 54),
- Vindobon. lheol. gr. 168, s. XIV; Xg = Sa, ff. 176r_JS2v (NEss I, 245),
- Vindobon. theol. gr. 205, s. XV; la Xg e la 5a di una raccolta di 14 omelie
basiliane (NEss I, 304).
Nei sei manoscritti ritenuti gli esemplari propriamente detti del tipo e
che sono A1 A9 A10 A12 A15 e A251, la Xg occupa due posizioni ben precise:
e la 42a ed ultima in A1 A9 A10 e A25 e la 29a in A12 e A15.
Fra gli altri codici piil tardivi del tipo, dodici hanno pure la Xg al 42°
posto, mentre altri quattro la presentano come 29a; nel secondo caso essa
e seguita dall'omelia esortatoria sul Battesimo. Nove sono i manoscritti
del tipo A nei quali l'omelia occupa posti varianti l'uno dall'altro.
1 RUDBERG

S. Y., op. cit., p. 58.

41

Omelia sulla generazione dLCristo (San Basilio)
Quanto ai cinque· manoscritti sicuramente appaitenenti al tipo B, in
tre di .essi la Xg e reperibile al 33o posto. Si tratta .dei codici seguenti:
- (B2) Alhos Dionisiu 55 (3589), s. XIII; Xg = 18a (LAMB I, 75),
- (B3) Patmiac. 23, s. XIII; Xg- 33a (SAK PAT 11),
- (B4) Paris. gr. 962, s. XIV; Xg ff. 290v-296v (HALK 94).
In essi la Xg e seguita dall'omelia sul Battesinio. In altri due codici ~n~e~e, .
trova· inserita con il numero 44 in un supplemento che comp~ende i numeri da 42 a 49. Sono:
s~

""'" (B1) Athos Stauroniceta 8 (873), s. X {LAMB I, 75)1,
-· (B5) Athos Kullumusiu 124 (3203), dell'anno 1550 {LAMB I, 285).
Di questi due codici athonensi, con ogni probabilita il second'? e·una co pia
del primo.
Abbiamo un altro manoscritto che sembra appartenere al tipo B. Si
tratta di un CQdice d~~critto per la prima volta dal Rudberg2 :
- Vindobon. Suppl. gr. 108, dell'anno 1320. La Xg appare acefala ed occupa
il 18o posto nei ff. 71r-74v, }nizi_ando a partire dalle parole: yv'l!~ "al n.~e
Oevor;B. In qualche altro manoscritto ritenuto vicino al tipo B, l'omelia
manca cmp.pletamente; pero anche in qu_esti casi ci accorgiamo di avere ache
fare con marioscritti mutili.
Esiste poi un tipo intermedio che Rudberg chiama Ba4; testimoniato
da due codici che sono:
.(~a1) Marcian. 1133 (= Nanianus 54), s. XI. La Xg occupa iff. 158v.. 165t e viene come 27a. Segue al 33o posto l'omelia sul Battesimo (MING
62; MION MAR I, 121 ), ..
- (Ba2) Athenien. 23_6,_s. XI (SAK ATH 44).

-

e seguita

In ambedue i codici la Xg porta il no 26; ed inoltre nel secondo
dall'omelia sul Battesimo.
0
•

"

'

•

I

I

•

f

J

M. AuBINEAu· segnala che Ia "secunda pars" "dello Stauroniceta 7, antico·codice del
sec. xfXl, presenta pure l'ordine del tipo B, per quanto riguarda i 32 pezzi basiliimi con·"
servati. IUtiene· percio che, con tutta propabilita, anche 1.pezzi mancanti alia fine del
ms. appartenessero a questo tipo e che tra essi figurasse Ia Xg al 44o posto. Cf. "Trentede,lix.home~ies c_l.e Basile. de,Cesaree, retro{rv~~s· dans le C01~ex Afuonite,.Stavronikita 7",
Symb.olae Osloenses, 51 (1976) 155-1S8. ·
· · · . ·
·
.'
2 RuDBERG.
Y.; op. cit.; pp. 66-68:
3 PG 31, 1465 D. Cf. HALKIN F., Recherches et Documents, p. 132.
4 RUDBERG S. Y., op. rit., pp. 68-69.
··l

s.
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Un altro tipo intermedio, denominato dal RudbergBC1,
dal codice:
·

e rappresentatcr
·

- ') ···

- Paris. Suppl. gr. 211, che abbiamo gia citato2 perche oltre alla'Xg; ripQfta
anche l' omelia pseudobasiliana sull' Incarnazione del Signore. La, Xg vf~ne
come 17a, preceduta da 16 omelie sui Sab:lli e seguita da · quella per\ il
Battesimo.
·
· ·
·
:
·
...: ' ',: · ··} ·
~

. ;

~

. . . j:

Quanto ai m~noscritti de~ tipo C, Rud~erg_ ~e .col}ta seiB._, Tre di ~ssi
riportano la Xg la quale anche in questi casi si presenta seg1;1ita dall'mp.elia
peril Battesimo:
· · ' · ·· ·
· !
;f

••

- (C1) Patmiac. 24, s. X-XI; Xg = 33a (SAK PAT 12);
.,.
... _
- (C4) Scorial. 'gr. 447 ('t'-II-16), s. XII; Xg = i5a (MrLI; 427-428)':·· . ·,
-. (C5) Vatic. gr. 419, s. XIV; Xg ff. 220V-228v (DEvR'II, 132).
· ·

'

'

In un altro co dice di questo tipo l' omelia si trova alla fine di un supple.mento_:;
- (C3) Athos Vatopedi 55, s. XII; Xg

=

42a (Eusm 17).

--

Manca solo in due codici di questo tipo, i quali per altro .ci sono pervenuti
mutili4• Infine Rudberg accosta al tipo C, sia pure con qualche riserva, un:
settimo manoscritto:
·
·
·
· ..- ·' ·
·
. ·.
- Raudnitz gr. V l.~.a. 7, s. XIV:. Esso con~iene 43 orr1elie bas~lia~e, tra le
quali la Xg occupa il 38o posto nei ff. 479v-490r ed e seguita dall'omelia per
il Battesimo (GoL 211). · ..:
·
· · ·.· · . ·
·
,. ·~ ·
.'
I manoscritti del tipo :p. so no eara,tterizzati dal fatto. ch.e:>l_e OI!lelie sui
Salmi sono mescolate alle varie. Rudberg ne elenca una ventina5, quattordici
dei quali appartengono chiaramente al tipo stesso, meritr~ gli altri sono in
rapporto piil o meno stretto con esso. La nostra omelia e presente nei dieci
codici seguenti:
·
.
·

- (D2) Chisian. gr. 47 (R V Ill 56), s. IX-X; Xg ff. 103'r-i10~ (FRAN 95), ."' ,
- (D3) Coislin. gr. 48, s. X; proveniente dal Monte Athos. Xg ff. 231r-236r
(HALK 240; DEVR 44),
. •.
- (D4) Paris, gr. 476, s. X; Xg ff. 457r-460v6,

..

1

Op. cit., p. 69.
2 Vedi a p. 38.
3 Op. cit., p. 70.
4 Sono: - Paris. gr. 484, s. X.-· '
- Vatic. gr. 1211, s. XVI.
· :·
·•
5 Op. cit., pp. 72 ss.
f •·
6 Ibid. p. 76. Halkin non riporta il contenuto completo del manoscritto (HALK ·15).
Cf. anche OMONT H., lnventaire sommaire des manuscrits grecs de Ia Bibliotheque· Nationdle

...
4
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-

D6) Patmiac. 27, dell'anno 1079; Xg = 61a (SAK PAT 13),
(D8) Matriten. gr. 4729 (0.51), s. XI; Xg. ff. 165r_t72v (MILL MAD 88),
(D9) Paris. gr. 498, s. XI; Xg ff. 320V-328r (HALK 18),
(D10) A.thos Vatopedi 50, s. XI; Xg = 24a (Eusrn 16),
(D12) Bodleian. Barocc. 191, s. XI; Xg = 9a ff. 89r-97r (CoxE 323),
(D13) Athas Laura 462 (b. 86), s. XIII; Xg = 38a ed ultima, ft 340r349r (SPYR 75),
- (D14) Ottobon. gr. 80, s. XV; Xg ff. 119v-125v (FER 50).
'

Nei codici D3 D4 D6 e D9l'omelia e compresa nel supplemento, mentre
negli altri manoscritti occupa posti diversi. Tuttavia non compare nel
Berolinen. gr. 263, antichissimo manoscritto 'del IX secolo ed il piu antico
testimone del tipo D.
·
In D2 e D8la Xg e seguita dall'omelia sul Battesimo, mentre in D10 fra
la due omelie e frapposta la Lettera 260.
La posizione irregolare della Xg nei diversi manoscritti di questo tipo,
induce a pensare che essa non fosse compresa nel nucleo originario del
corpus D e che sia stata aggiunta in seguito, presa probabilmente da altri
codici1 • L'ipotesi spiegherebbe anche l'assenza dell'omelia dal codice D piu
anti co.
Dei sei manoscritti che costituiscono il tipo E, tre hanno la Xg 2 :
- (E2) Vatic. gr. 415; s. X; Xg ff. 339V-346v (DEVR II, 125)3,
..
- (E4) Barberin. gr. 577, s. X-XI; Xg = 22a ff. 188r-196r (PIER II, VI.16),
- (E5) Coislin. gr. 47, s. XI; Xg ff. 138r-146v (HALK 239; DEVR 42).'
L'omelias i ritrov~ pure in tre manoscritti che Rudberg considera vicini
al tipo E 4 :
- Vatic. gr. 413, s. IX-X; Xg ff. 150v-154r (DEVR II, 120)5,
- Scorial. gr. 438 ( \f'-II-7), s. X; Xg = 20a ff. 313X:-322r (MILL 422-423),
- Athas Stauroniceta ~0 (885), s. XI (LAMB ,il 76). '

Nei vari codici la Xg occupa posti diversi. In E4 ed E5
dall'omelia sul Battesimo.

e seguita

(Paris 1886), I: 53-54; AMAND D., "Un court poeme en l'honneur des Quarante Martyrs de
Sebaste dans le Paris. gr. 476", in Scriptorium, 3 (1949) 52-58.
1 Sembra probabile l'influsso dei manoscritti del tipo A.
2 RUDBERG S. Y., op. cit., p. 79.
3 Vedi a p. 30.
4 RUDBERG S. Y., op. cit., pp. 80-81.
5 Vedi a p. 30.
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Nel tipo F Rudberg riunisce tre manoscritti di origine completamente
occidentale. In due di essi compare proprio al primo posto la Xg:
- (F1) Paris. gr. 497, trascritto nell'Africa del Nord nel966 .. LaXgoccupa
i ff. 2r-8v (HALK 18),
- (F3) Vatic. gr. 2056, proveniente da Rossano Calabro; s. X-XI; Xg ff.
180r_t83r (OL BAS ~20v).
Anche in questi due manoscritti la Xg e seguita dall'omelia sul Bat~
tesimo. Nel terzo codice del tipo F, il Vatic. gr. 1673 (F 2), ael s. XII,
proveniente da Grottaferrata, la Xg manca. Ma in realta Rudberg chiama
(F2) la seconda parte del Vat. gr. 1673, comprende~te iff. 231-33~, la quale
costituisce un codice a parte, che appare acefalo1 • Per apalogia ~on i codici
del tipo F, sembra verosimile che le due omelie scomparse all'inizio di questa
seconda parte, fossero quelle sulla Generazione di Cristo e sul Battesimo2•
Come manoscritto vicino al tipo' F, Rudberg cita3 :
·
.
- Borgian. 19 (L.IV.20). La scrittura di questo codice e piuttosto tardiva
(s. XIV); pen) si sovrappone a diversi framm~nti di manoscritti piiJ. antichi.
La scrittura soggiacente del palinsesto risale ai secoli IX o X ed in essa e
· possibile leggere al foglio 40 il testo della Xg che, pure in questo, caso, e
seguita dall'omelia sul Battesimo (FRAN 133).
Il tipo G, che consta di sette manoscritti, presenta una buona unita interna, rna l'omelia sulla Generazione eli Cristo none collocata tta i pezzi che
costituiscono il corpus originario di questo tipo. Si trova tra gll ultimi pezzi
nei seguenti codici:

- (G1) Mosquen. Synod. gr. 124, s. X, di ff. 295, proveniente da Athos
Xeropotamu. La Xg e la 40a di una raccolta di 44 omelie di Basilio ed
occupa i ff. 267r-273r (JAc VAT 31; VLAD 121),
- (G2) Monacen. 357, s. XI; Xg = 39a ff. 346r-354r (HARDT IV, 38),
- (G3) Patmiac. 21, s. XI; Xg = 41a (SAK PAT 10),
- (G4) Laurent. Med. IV, 19, s. XI; Xg = 38a ff. 278v-286r (BAND I,
542),
- (G5) Ambros. 810 (A 149 inf.), s. XI; Xg = 35a ff. 204r-210v, (MART
BASS II, 907).

1 Per quanto concerne la prima parte del manoscritto, la quale riporta la Xg, ne abbiamo trattato a p. 33.

S. Y., op. cit., p. 82.
Ibid., p. 84.

2 RUDBERG
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In un· cqdice di questo tipo la Xg si trova invece all'inizio delle omelie di
Basiliio:
-;: (G7) Mpr~ia[l. 55; s. X; .Ia X.g e dunque il 1o di quattro sermoni del vescovo di Cesarea e la vediamo di nuovo seguita da · quella sui Battesimo
.: (ZAN 38).·
La Xg manca in un solo codice del tipo G, il Paris. gr. 488 del s. XII, che
tuttavia e mutilol.
Nel tjpo.H sono raggruppati cinque manoscritti il cui corpus si presenta
ab~astanza ur:riforme. , . Quattro .di essi hanno la Xg:

...

- (Hl) ·Maiatesl. D 29 5, s. X-XJ2; e ai3o posto, ff. 19r-25r (MioN I, 74-76),
:.::, (H2). Alhcfs.:VatdjJedi 62, s. XI (Eusrn 19),
- (H3). Vatic. gr. 416, s. XI; Xg ff. 20r-29r (DEVIi II, 126),
_:.(H5) Reginim. gr. 26; s. XII; Xg ff. sv-16r (STEV S 21). ·
!

.

-

Nei quattro manoscritti la Xg occupa il terzo posto ed e sempre seguita
dall'oin:elia sui Battesimo 3 •
Essa. e trascritta anche in due manoscritti del tipo K:
-; :(K1) 'Athos Laura 329 (89),' s. XII. La Xg, che .e la 32a, occupa i ff.
" '339r-352r · (S~YR 45),
.
.
:.
- (K2) Alhenien. 2070, s. XIII; Xg e la 33a4 •
~'

l; I

•

In amb~du~ .i codici, e seguita dall'omelia sull Battesimo 5 •
. . I~~ei
q'uat~ro. codicidel tipo L, tre la riportano:
·'' ...
..
. .
.•
'

- (L1) Riccard. gr. 3, s. X. La Xg occupa iff. 225r-229v ed e la 42a delle
.. 0 :r,nelie di :Basjlip., con le quali so no trascritti anche alcuni testi ascetici
· · .1 .
: .deho.~te&so (VI~ 474), .
- (L2) Alhos Laura 356 (116), s. XII. Xg e la 45a ed ultima delle omelie di
Basili~. (SyYR.,49),. . . . .·
,
'
'
- (L4)' Patm'iac. 28, s~ XII. Xg ~ la42a delle.omelie (SAK P,AT 14).
Mapca
in (L3),'_....cioe Paris; gr ....485, co~ce antico del s. XI,
che pero e' mutilo 6 •
' . ' '. . i
.
·~

. ·. ~ ·Jb.id., ·;pp .. 84-86.
~
2 J. M. Mucciolus aveva datato ll manoscritto del XII secolo (Cata!OYU/1 codicum manuscriptorum Malateslianae Caesenalis bibliothecae, t. I [Caesenae 1780], p. 108); rna il
tipo .di manoscritto e la scrittura convengono maggiormente ai secoli X-XI. Cf. HALKIN
F., Recherches et Documents, p. 158 .
. • ~· RuDB:Ji:_!tG s: Y:, op; cit.; pp. 86-87. '
4 SERRUYS D., Revue des Bibliotheques, 13 (1903) 14ss.
5 RuDBERG S. Y., op. cit., pp. 87-89.
6 Ibid., pp. 90-92.
0
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II tipo M, molto diffuso e caratteristico, dispone di urta ventina qi manoscritti, calcolando anche quelli che, pur non riproducendo esattamente -Ie
caratt~ristiche del tipo, ne furono chiaramente influenzati. In almeno tredici di essi si riscontra Ia presenza della Xg:

-

(Ml) Patmiac. 18, s. X; Xg = 34a (SAK PAT 8),
(M2) Messanen. S. Sa~vatoris gr .. t9, s. XI; Xg ff. 163r-t66r (MAN '30),
(M3) Scoria[. 545 (0.-JII-16), dell'anno 1104; Xg ff. 285r-29tr (MILL 484), .
(M4) Scorial. 443 ('f-II-i2)~ s. X.I~; Xg . 46a·ff. 278r-280~ {MILL 426), ·
{M5) Coislin. gr. 230~ s.. IX-X; X~ ff. 38tv-387r (HALK 259; DEVR 209),
(M6) Vatk gr. 2053, s. X; Xg ff. 168f-17lv (OL BAs 113r),
. .
(M7) Messanen. S. Salvatoris 15, s. XI-XII; Xg ff. _6tv-68v {MAN 23),
(M8) Mosquen. Synod. gr. 131, s. XIP, proveniente dal Monte Athos
(Iviron). La Xg sta tra Ie 56 omelie di B~silio copiate sui manoscritto
(JAC VAT 12; VLAD 126). . .
.

A questi codici ne possiamo aggiungere altri cinque, imparentati con il tipo M:
- Vatic. gr. 427. s. XIV; Xg ~f. 250v-254v (DEVR II, 147),
.-Lyon, Biblioth. Municip. gr. 51, s. XI; Xg ff. 25tr-256v. E' l'ex codice46
della Bibliot. dei Gesuiti (0~ 37-38),
- Hierosol. S. Sepulcri 12, s. XI (PAP KER I, 42),
- Paris. gr. 500, s. XI; Xg ff. 3r-6r (HALK 19),
-Paris. gr. 970 (Pa 9), s. XV; Xg ff. 7lr-7~v (HALK 95).
In quasi tutti questi manoscritti, I'omelia sui Natale precede quella sui
Battesimo 2• La stessa situazione e riscontrabile nei tre codici appartenenti
al tipo intermedio Ma, c.~e sono:
.
-

(Mal) Marcian. gr. 53, dell'anno 968; Xg = 18a (ZAN 37)3,
(Ma2) Mosquen. Synod. gr. 130, s. XI-XII. Proviene dall'Athos Want'?crator) ed ha 42 omelie di Basilio, tra cui la Xg (JAc VAT 28; ·VLA'Q 125).
Coislin. gr. 50, s. xi; Xg ff. 4r-t4V (HALK 240; DEVR 46~7) ..

L'ultimo manoscritto presenta una struttura un po'differente'rispetto ai due
precedenti, rna tutti e tre sono molto vicini al tipo M4• •
-'
1 ·Pitra data il manoscritto dei s. X (:PITRA
B., Analecta Sacra Spicilegio Soles~ensi
[Typis Tusculanis 1884], 164).
2 RuoBERG S. Y., op. cit., pp. 92-98.
3 Cf. MoRELLI J., Divi Marci bibliotheca manuscripta graeca et latina (Bas~ano 1802),
p. 62.
4 RUDBERG S. Y., op. cit., pp. 98-99.
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Quanto al tipo N, l'omelia sulla Generazione di Cristo
tre dei quattro manoscritti del tipo:

e reperibile

in

- (N1) Vindobon. theol. gr. 37, s. X-XI; Xg = 19a ff. 99r-I05v (NEss I,
107; HUNG 67),
- (N2) Laurent. Med. gr. IV 9, s. XII; Xg = 19a ff. 96v-101v (BAND I, 528),
- Athenien. 413, s. X; Xg = 9a (SAK ATH 72).
Nell'ultimo manoscritto la Xg precede quella sui Battesimo. E' assente in
N3 (Berolin. gr. 63, Phillip. 1467), che pen'> e un codice mutilo1•
Nella dozzina di nianoscritti appartenenti al tipo 0, la Xg si trova solo
nei seguenti:
- (01) Firenze, S. Marco gr. 682, s. X (BAND III, 36),
(02) Raris. gr. 480, s. X; Xg ff. 336r-344v (HALK 16),
- (03) Marcian. gr. 559, s. XII-XIII; Xg = 32a (ZAN 295),
- (04) Paris. gr. 487, s. XI; Xg ff. 287r-292v (HALK 17),
- (011) Athenien. 2511, s. XIIJ2.

.~

In 02 e 03 Ia Xg e seguita dall'om:elia sui Battesimo. La presenza relativamente scarsa della Xg nei codici del tipo 0 ha una probabile spiegazione nel
fatto che diversi di questi sono mutili o lacunosi3 •
Del tipo P Rudberg ha potuto trovare cinque manoscritti. La Xg e
presente in due di essi:
- (P2) Marcian. gr. 56, s. XI; Xg = 44a (ZAN 41),
;_ (P4) Bodleian. Laudian. gr. 90, s. XII; Xg = 27a ff. 356V-364v (CoxE
578)4 •
AI termine di questa rassegna, possiamo aggiungere un certo numero di
manoscritti che non rientrano strutturalmente in nessuno dei tipi suddetti
e che riportano pure la Xg:
- Athos Vatopedi 73, s. X; Xg = 5a ff. 67f-75r. Contiene testi di diversi
autori (Eusrn 20),
- Vatic. gr. 1572, s. X; contiene omelie di diversi Padri. La Xg e nei ff.
75r-84v (GIAN I, 172),
-Paris. gr. 534, s. X; Ia Xg viene al n° 13, in appendice ad una raccolta di
discorsi del Nazianzeno, nei ff. 315r-323v (HALK 29),
1
2
3
4
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Ibid., pp. 99-101.
Ibid., pp. 104-105.
Ibid., pp. 101-106.
RUDBERG S. Y., op. cit., pp. 106"107.
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- Venezia, S. Lazzaro 308, s. X-XI. Riporta una raccolta di discorsi di
Basilio, di cui Ia Xg e 30a, ff. 315V-324r (MION I, 462-464),
- Athos Iviron 16, s. XI. Contiene 43 omelie basiliane. La Xg e ultima,
nei ff. 340v-347r1,
- Bodleian. Laudian. 82, s. XI. Fra le omelie di vari Padri, Ia Xg e Ia 7a,
ff. 52v-59r (CoxE 565),
- Bodleian. Barocc. 132. s. XII. Raccolta di sei omelie basiliane tra opere
di vari Padri. La Xg e nei ff. 288v-293v (CoxE 231),
-Palermo, Bibliot. Naz. I E 10, s. XII. La Xg e 6a tra omelie di diversi
autori nei ff. 88v-98v (MART I, 63-69),
- Salonicco, Ginnasio greco 1, s. XII; Xg = 33a ff. 311v-319v (SERR, 8),
- Hierosol. S. Crucis 36, s. XII-XIII; Xg = 1a (PAP KER III, 84),
- Marcian. gr. 75, s. XIII; contiene prevalentemente sermoni del Nazianzeno e di pochi altri. La Xg e 1a di tre pezzi basiliani (ZAN 52),
- Marcian. gr. 57, s. XII; Xg = 2a (ZAN 41),
-Paris. gr. 489, s. XII-XIII; Xg ff. 155r-161v (HALK 17).

La classificazione del Rudberg, che consente di rilevare Ia presenza
dell'omelia di Basilio sui Natale in gruppi di manoscritti strutturalmente
diversi e quindi derivanti da differenti filoni di trasmissione, trova una
certa conferma nello studio fatto dal Rouillard 2 per 66 codici che contengono
l'omelia basiliana Destruam3 • Lo stemma che il Rouillard ne ha ricavato si
basa sullo studio di 87 varianti emerse dalla collazione del testo di detta omelia e permette di tirare qualche conclusione a proposito della Xg.
Rouillard divide i 66 manoscritti in cinque gruppi che egli chiam~
A D E M e Z4, suddivisi a loro volta in famiglie. Nell'esporre le sue conclusioni, metteremo tra parentesi i simboli del Rudberg, affinche risulti
chiaro il senso dei paragone tra i due metodi di classificazione.
All'interno del gruppo A, Rouillard ha notato particolari rapporti di
parentela tra i seguenti manoscritti:
- Ottob. gr. 444
(A1)
Contiene Ia Xg
- Genuen. gr. 18
(A8)
"
"
"
- Paris. gr. 488
(G6)
Non ha Ia Xg
- Paris. gr. 487
(04)
Contiene Ia Xg.
1 LAMBERZ E., "Eine unbekannte Basiliushandschrift des Klosters Iviron", in Kleronomia, 5 {Thessaloniki, 1973) 375-384.
2 RoUILLARD E., "Recherches sur la tradition des Homelies diverses de Saint Basile",
in Revue Mabillon, 48 (1958) 81-98; 57 (1967) 1-16, 45-55.
3 PG 31, 261 A- 277 C.
4 RouiLLARD E., art. cit., pp. 14-15.
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Questi quattro codici deriverebbero da un antenato comune (AGO),
anteriore al s. X di certo, perche il piu antico dei quattro (Ottobon. gr. 444)
risale ai secoli IX o X. Da questo antenato dipenderebbero da una parte i
manoscritti del tipo (G) e dall'altra deriverebbe un manoscritto (AO), pure
anteriore al X s., che starebbe all'origine dei manoscritti dei tipi (A) e (0)1•
Da questo stemma e lecito dedurre che la Xg, trovandosi in molti esemplari
dei tre tipi (A) (G) e (0) 2, certamente doveva essere riportata anche dagli
archetipi AGO e AO scomparsi.
Nel gruppo D Rouillard individua due famiglie: D2 e D7. La famiglia
D2 comprende sei manoscritti, dei quali i cinque seguenti hanno la Xg:
(BC)
- Paris. Suppl. gr. 211
- Chisian. gr. 47
(D2)
- Coislin. gr. 48
(D3)
- Paris. gr. 476
(D4)
- Paris. gr. 498
(D9).
La famiglia D7 comprende solo due manoscritti, uno dei quali ha la Xg:
- Laurent. Med. IV 8
(D7)
Non ha la Xg,
- Vatic. gr. 4138
Contiene la Xg4 •
Per le due famiglie di questo gruppo non e ·necessario supporre codici
intermedi. I loro manoscritti si possono spiegare tutti come direttamente
dipendenti da un archetipo comune, non posteriore al IX secolo, dal momento che tutti, eccetto uno, sono antichissimi. L'archetipo conteneva
sicuramente la Xg, che ricompare nella maggior parte dei codici dipendenti,
eccetto in due, uno per famiglia.
Nel gruppo E, attestato da 20 manoscritti5, sono riconoscibili tre famiglie i cui codici dipendono tutti dallo stesso antenato comune, non posteriore
al IX secolo, tale essendo l'eta di due codici del gruppo, Patmiac, 29 e Vatic.
gr. 411. Il numero dei manoscritti che riportano la Xg e notevole, trattandosi di 13 su 20. Ne diamo l'elenco:
- Paris. gr. 962
- Vatic. gr. 419
- Matriten. gr. 4729
1

(B4)

(C5)
(D8)

Ibid., p. 98.

2 Li elenchiamo secondo la simbologia di RuoBERG: A1 AS A10 A11 A15 A24 G5 G7 01

02 e 04.
a Non rientra nei tipi di RuoBERG.
4 Ibid., p. 4.
5 Ibid., p. 5.
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- Vatic. gr. 415
(E2)
- Coislin. gr. 47
(E5)
- Vatic. gr. 416
(H3)
- H.eginen. gr. 26
(H5)
-Paris. gr. 500
(MlO)
-Paris. gr. 970
(M14)
- Laurent. Med. IV 9
(N2)
- Paris. gr. 480
(02)
- Marcian. gr. 559
(03)
- Paris. gr. 489 (Non rientra nei tipi del Rudberg).
Siccome questi codici che hanno la Xg sono distribuiti in tutte e tre le
famiglie, l'omelia non poteva mancare nell'antenato comliTle.
Nel gruppo M, che consta di soli cinque manoscritti1, la presenza della
Xg e testimoniata da due codici:

- Patmiac. 18
- Coislin. gr. 230

(Ml)
(M5)

Ambedue appartengono al tipo (M) e suppongono la presenza della Xg nel
loro archetipo, che risale a non dopo il IX secolo, eta del Coislin. gr. 230. I
manoscritti di questo gruppo sono tutti antichissimi (secoli IX e X) e pertanto none indispensabile supporre la presenza di intermediari tra essie l'archetipo.
Anche il gruppo Z e piuttosto ridotto come numero di manoscritti. Dei
sei codici che il Rouillard gli attribuisce2, tre contengono la Xg:

-Paris. gr. 497
- Vatic. gr. 2056
- Vatic. gr. 2053

(Fl)
(F3)
(M6).

L'archetipo doveva contenere la Xg, che e stata ricopiata nei tre manoscritti suddetti, mentre un altro codice sconosciuto non l'ha pili riportata
e questo spiegherebbe l'assenza dell'omelia in tre manoscritti del gruppo Z.
La classificazione del Rouillard, pur non denunciando esattamente le
medesime piste di trasmissione dei codici individuate dal Rudberg, permette
di constatare che i tipi fissati da quest' ultimo vi si ripresentano con una certa
compattezza. La costatazione puo divenire p~u agevolmente verificabile in
u~ prospetto riassuntivo dei risultati derivanti dall'accostamento dei due
metodi di indagine.
E., art. cit., p. 8.
Art. cit., pp. 14-15.

1 ROUILLARD

2
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QUADRO PROSPETTICO

ROUILLARD
Gruppo

A

Mss.

26

RUDBERG
Mss.

Xg
6

p

10
1
3
1
1
5
4

[~c

1
7

1
5

B

1
2

1
1
1
2
3

Tipo

A
D
G
K
Ma

0

D

9

c
D
E
H

E

M

z

20

5

6

KL
L
M
N
0

1
4
3
1
1
3
1

2

1
2

2

2

2

2

[~

1
1
2

2

[~

2
1

2
1

Da questa comparazione e possibile tirare una conclusione che ci sembra
significativa. Se da una parte la classificazione del Rudberg ha un carattere
piuttosto provvisorio, come si e visto, perche elaborata in base al solo criterio
della disposizione dei vari testi nei manoscritti; e se d'altra parte quella del
Rouillard ha un valore parziale perche scaturita dall'esame di un unico testo,
le conseguenze che possiamo invece tirare per la Xg sono tanto piil valide
e al di fuori di ogni sospetto se si tiene conto che i due metodi di ricerca sulla
tradizione manoscritta basiliana non la riguardano specificamente.
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Inoltre le ricerche del Rouillard ci rendono certi che l'omelia era inserita
in quella generazione di codici piil antichi, sicuramente anteriori al secolo IX e
a noi sconosciuti, dai quali sono stati trascritti i codici di cui disponiamo attualmente.
L'esame di una tradizione manoscritta cosi abbondante e varia ci assicura che l'appartenenza dell'omelia sulla Generazione di Cristo al corpus delle
omelie varie di Basilio non suscita problemi ne presenta controindicazioni di
alcun genere. Si e potuto osservare come Ia Xg sia stata inserita in un numero di codici davvero considerevole e come in tutti i tipi di manoscritti essa
trovi una sua propria collocazione. Si e inoltre rilevato come Ia maggior parte
dei codici che non Ia riportano si presentino in qualche modo lacunosi.
Un altro fatto che abbiamo voluto mettere in rilievo forse con eccessiva
e pedante insistenza, e l'accostamento della Xg con l'omelia basiliana sui
Battesimo. L'osservazione non era sfuggita al Rudberg, che lo fa notare
nelle conclusioni del suo studio1• A nostra volta abbiamo voluto individuare
i numerosi casi nei quali compare questo accostamento, per cercare di comprenderne il motivo che, oltretutto, potrebbe spiegare altri analoghi raggruppamenti di omelie nel corpus basiliano. I casi in cui alia Xg segue I' omelia
esortatoria per il Battesimo, sono indice dell'influsso esercitato sui corpus
omiletico di S. Basilio da parte dei menologi e delle raccolte agiografiche ed
omiletiche della Chiesa bizantina. Infatti in queste raccolte Ia Xg nella
stragrande maggioranza dei casi viene fissata come omelia per Ia festa del
Natale, il 25 Dicembre, mentre quella peril Battesimo compare appena 'dopo,
per la festa della Teofania del 6 Gennaio 2• Evidentemente i compilatori del
corpus omiletico del vescovo di Cesarea copiavano dai codici liturgici.

B. LE EDIZIONI DELLA XPIETOY FENNHEIE
L'editio princeps delle opere di Basilio di Cesarea e stata curata nel 1532
a Basilea da Erasmo ed edita da Girolamo Froben3 • Si tratta di un volume
in-folio di 674 pagine, peril quale Froben, dietro sugg~rimento di Erasmo,
uso dei nuovi caratteri greci da lui acquistati nel 1528, piil grandi di quelli
in uso fino allora. In questa edizione Erasmo riuni le undici omelie autentiche ad inautentiche sull'Esamerone, diciasette omelie sui Salmi, il Trattato
sullo Spirito Santo, una ~celta di cento Lettere e ventinove omelie. vari.e,
1

Op. cit., p. 109.

2 Cf. EHR I, 234 ff.
3 CHANTRAINE G., "Erasme

et Saint Basile", in Irenikon, 52 (1979) 473-478.
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tra le quali I' omelia sulla Generazione di Cristo occupa il venticinquesimo
posto. Queste ultime appaiono in ordine come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De Ieiunio Ia
De Ieiunio Ila
In illud Attende tibi
De gratiarum actione
In martyrem _Julittam
In illud Destruam
In divites'
In illud Deus non est auctor
Adversus iratos
De invidia
In famem et siccitatem
In principium Proverbiorum
In sanctum Baptisma
In ebriosos
De Fide

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

In illud In principio
De Baptismo
In Barlaam
In Gordium
In Quadraginta Martyres
In lacizis
De humilitate.
De mundo adhaerendum
Ad adolescentes
Christi generatio
Contra Sabell. Ar. Anom.
In Mamantem
De Spiritu Sancto
De poenitentia.

Con questa edizione Erasmo intendeva mettere nelle mani dei lettori
un Basilio autentico e non la sua ombra, come egli considerava il Basilio dei
traduttori latini1• Mancano tuttavia tutte le opere ascetiche attribuite al
vescovo di Cesarea e I' Adversus Eunomium, che Erasmo non era riuscito a
procurarsi, malgrado tutte le sue ricerche.
Ma ritornando aile ventinove omelie varie, notiamo che la !oro disposizione e esattamente quella di due manoscritti: l'Athos Vatopedi 53, del s.
XII e il Monacensis gr. 141, del s. X. Sono i codici che Rudberg aveva catalogato come A6 e A222 • Eccettuata qualche lieve differenza, si ritrova la
medesima disposizione nel Mosquensis Synodalis gr. 125, dell'anno 977, che,
come si e detto, proviene dalla Laura del Monte Athos.
Tuttavia, per motivi geografici, e da escludere che uno di questi tre codici possa essere servito da modello all'edizione erasmiana; modello che gia
D. Amand aveva inutilmente cercato di identificare3• Le ricerche fatte in
questo senso a Basilea non hanno dato alcun risultato positivo. Potrebbe
1 Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami denuo recognitum et auctum, per
P. S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod, t. IX (Oxonii 1938), letter 2611 to Sadoleto,
p. 438, ll. 108-113.
2 Op. cit., p. 63.
3 AMAND D., "Essai d'une histoire critique des editions generales grecques et grecolatines de Saint Basile de Cesaree", in RB 52 (1940) 148.
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essere verosimile l'ipotesi formulata dal Rudberg, secondo la quale il testo
delle omelie dell' editio princeps potrebbe essere stato preparato su un manoscritto copiato da Monacensis gr. 141, prima che andasse perso, e con
l'eventuale confronto di altri manoscritti1• Ma non e facile definire con certezza quale tipo di lavoro Erasmo abbia fatto con i suoi manoscritti. Sembra
piil. probabile che non si sia limitato ad una semplice emendatio ope codicum2,
rna che li abbia sottoposti ad una vera e propria collatio 3• II testo dell'edizione erasmiana divenne naturalmente la base delle edizioni posteriori.
Nell'edizione complementare di Venezia del1535, le omelie logicamente
non ricompaiono, giacche l'intenzione degli editori era quella di limitarsi
alia pubblicazione delle opere ascetiche di Basilio e colmare in tal modo
una lacuna dell'edizione basileiana.
Nella seconda edizione greca di Basilea, apparsa rei 1551 ad opera di
'Janus Cornarius e stampata di nuovo da Girolamo Froben, ritroviamo la
Xg tra le omelie varie, riprodotte tali e quali dall' editio princeps.
L'anno seguente lo stesso Cornarius pubblico, sempre a Basilea, la
traduzione latina delle opere di Basilio; traduzione che ebbe una ristampa
in volume a parte nel 1566 nella tipografia degli eredi di Girolamo Froben,
i figli Aurelio e Ambrogio. In calce al volume e stato aggiunto un indice
generale delle parole e delle cose piil. importanti contenute nel testo.
Nell'edizione greco-latina di Parigi del1618, uscita in due volumi, l'omelia sulla Generazione di Cristo ricompare al 25o posto fra le omelie diverse,
le quali pero diventano 31. Rispetto all'editio princips, manca De Spiritu
Sancto, rna ne sono state aggiunte altre tre: Adversus calunuziatores S. Trinitatis, De paradiso e De libero arbitrio. Anche l'ordine delle omelie e stato
leggermente variato. Questa edizione, che ha per base la basileiana del
1 Op. cit., pp. 63-65. In un articolo successivo, Rudberg precisa che ii Monacensis gr.
141, con ogni probabilita, e stato ii modello delle pagine 99-432 dell'edilio princeps, e
quindi anche dell'omelia sulla Generazione di Cristo. ("Welche Vorlage benutzte Erasmus
fiir seine editio princeps der Basilius-Homilien ?", in Eranos, Acta Philologica Suecana,
58 [Uppsala 1960] 20-28).
2 PETITMANGIN P., "Comment etudier l'activite d'Erasme, editeur de textes antiques ? ",
in Colloquia Erasmiana Turoniensia (Paris 1972), 1: 218; ETCHEGARAY CRuz A., "Erasmo
editor critico de Ia Patrologia Latina", in Boletin de Ia Biblioteca de Menendez Pelayo,
44 (Santander 1968) 103-120.
3 Infatti in una Iettera del 28 Maggio 1528 a Willibald Pirckheimer, dopo essersi Iamentato della pessima edizione greca delle lettere di Basilio e del Nazianzeno, fatta da Vincent
Heydnecker, riferendosi all'edizione che egli stava preparando per Basilio, scriveva:
"Non est committendum ut tantus auctor ita depravatus maneat" (Opus epistolarum,
t. VII [Oxonii 1928], letter 1997, p. 401, II. 15-16).
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1551 e che pone di fronte al testo greco una traduzione latina piuttosto difettosa, e opera dei gesuiti Fronton du Due e Federic Morel.
Nell'edizione parigina del 1638, in tre volumi in folio, la Xg si trova sempre tra le 31 omelie diverse, come numero 25. Questa edizione comunque
non e altro che una ristampa, meno corretta, di quella del 1618 e che di
originale ha soltanto una disposizione leggermente diversa del materiale.
Dal1721 al1730, viene pubblicata a Parigi l'edizione cosidetta benedettina o maurina, in tre volumi in folio, opera di Dom Julien Garnier, terminata
da Dom Prudent Maran,· ambedue benedettini della congregazione di Saint
Maur. Le 31 omelie dette De diversis sono inserite ner Secondo volume;
rna 24 sono presentate come autentiche, 7 sono relegate in appendice come
non basiliane. L'ordine delle omelie e diverso da quello che i due editori
benedettini avevano trovato nei manoscritti da loro collazionati. In pratica
tale ordine era determinato dall'idea che il Garnier si faceva dell'autenticita
di un testo. Con questo criterio la Xg e finita in appendice tra gli scritti
dubbi o spuri e, nel complesso delle 31 omelie diverse, occupa il 27o posto.
Con questo numero continua ad essere citata dagli studiosi, che pero talvolta usano anche la numerazione della Bibliotheca hagiographica graeca presentandola come BHG 19221 • Se invece consideriamo soltanto le 7 omelie
collocate in appendice al volume II, la Xg sarebbe la terza.
L'edizione benedettina ha come base quella erasmiana. Garnier si limita
ad introdurre qualche variante per altro assai discreta, suggerita da manoscritti di tradizione testuale differente, nei punti dove egli sospettava difettosa la lezione del testo erasmiano.
Per le omelie diverse, Dom Garnier ha collazionato. sette manoscritti,
ai quali per comodita diamo un numero convenzionale progressivo:
1. Paris. gr. 480, ex Med'iceus Regius 1906 o Regius I, s. X,
2. Paris. gr. 487, ex Regius 2287 o Regius III, s. XI,
3. Paris. gr. 497, ex Colbert. 499 o Colbert. II, a. 966,
4. Paris. gr. 498, ex Colbert. 1934 o Colbert. III, s. XI,
5. Coislin. gr. 230, s. IX-X2,
6. Paris. gr. 481, ex Hurault-Regius 1907 o Regius II, s. XI
7. Paris. gr. 486, ex Colbert. 457 o Colbert. I, s. XII.

F., Bibliotheca Hagiographica Graeca, 3a editio (Bruxelles 1957).
Di questo codice Garnier tiene meno conto a causa delle evidenti Iacune che esso presenta. Vi si possono individuare tre mani diverse, della medesima epoca, e qualche foglio
e stato sostituito in epoca moderna. Inoltre si notano linee cancellate e ripassate con l'inchiostro, passi spariti che sono stati in seguito restaurati.
1 HALKIN

2
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Manoscritti e edizioni
Nei primi ·cinque codici troviamo anche la Xg, la quale invece manca negli
ultimi due. Si potrebbe rilevare che sembrano un po' ristretti i criteri con
cui sono stati scelti i manoscritti per l'edizione. Sono tutti cod~ci parigini
e questo fa pensare che il Garnier non dovesse avere molte possibilita per
consultare dei codici di diversa estrazione geografica. Sembra comunque
che abbia dato ad altri l'incarico di farlo per conto suo, aRoma e a Oxford1•
Occorre pero riconoscere al Garnier un profondo intuito nella scelta dei
suoi l!lanoscritti, sia pure nel campo limitato delle sue possibilita materiali.
Vediamo in un piccolo prospetto a che cosa corrispondono i cinque primi
codici del Garnier, quelli che hanno la Xg:
GARNIER

RUDBERG

ROUILLARD

1.

02
04

E
A

Fl
D9
M5

D
M.

2.
3.

4.
5.

z

I cinque manoscritti del Garnier appartengono dunque ognuno ad uno dei
cinque gruppi individuati dal Rouillard e a quattro diversi tipi del Rudberg.
Pertanto si puo dire che derivino ciascuno da un diverso filone della tradizione manoscritta delle omelie varie di Basilio.
L'edizione benedettina e stata ristampata tale e quale e sempre in tre
volumi nel1839 a Parigi presso i fratelli Gaume, ad opera di Louis de Sinner.
Con gli stessi criteri sono state pubblicate le omelie diverse di Basilio
dal Migne nella Patrologia Graeca (Parigi 1857). 11 testo e sempre quello
dei maurini rna tipograficamente piuttosto peggiorato e la Xg rimane come
dubbia o spuria in appendice al vol. 31.
1 AMAND

D., art. cit., RB 56 (1945-1946) 126.
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II.
IL PROBLEMA DELL' AUTENTICITA

• Quantunque la maggior parte degli studiosi sembrino oggi orientati ad
accettare la paternita basiliana dell'omelia sulla Santa Generazione di Cristo,
la critica storica e testuale non e finora riuscita ad assumere una posizione
definitiva su questa questione che praticamente e sorta con l'edizione benedettina delle opere di S. Basilio.
Nessuno aveva mai sollevato dubbi in proposito prima del Garnier.
Questi, a dire il vero, invoca la testimonianza del Tillemont, che egli cosi riassume: "Tillemontius vero, vir acerrimo iudicio praeditus, ail eam in dubiis
poni posse"1 • Ma il Tillemont non sembrava intenzionato ad esprimere un
giudizio molto impegnativo. Dopo aver riassunto il contenuto dell'omelia,
.concludeva tra parentesi: "On pourrait douter si cette piece est de Saint
Basile" 2• Pero lasciava capire che il suo dubbio era causato da motivi interni al testa dell'omelia. Accogliendo l'insinuazione del Tillemont, Dom
Garnier si mise pure per questa strada.
.
II datto ~aurino riconosce che nella tradizione manoscritta non si possono raccogliere elementi capaci di far mettere in dubbio l'autenticita di
questa testa, nonostante il fatto che la Xg manchi in qualche codice piil.
anti~o. Abbiamo vista come in due dei sette codici, da lui collazionati per
l'edizione, la Xg mancasse. Egli tuttavia non riconobbe in questa circostanza una ragione seria di dubbio. Percio aggiunse: "Quare necessario recurrendum est ad alia principia, ipsaque oralio in se consideranda; numquid
in ea inveniri possit, quod nobis ad iudicandum facem praeferat"3 • Chiaramente il Garnier si propone di percorrere la strada dei criteri interni. In
base a questi egli sottqpone il contenuto e lo stile dell'omelia ad una lunga e
1 DE SINNER L., (Parisiis 1839), II: XV
2 TILLEMONT L. DE, Memo ires pour servir a l' His loire EccUsiastique des six premiers siecles
(Venise 1732), IX: 301. Le perplessita del Tillemont derivavano dalla considerazione che
nell'omelia si dicono delle cose sulla Madonna, su S. Giuseppe e sui sacerdote Zaccaria che
gli sembravano difficilmente credibili.
3 DE SINNER L., II: xv.
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serrata critica che lo porta a concludere con un ripudio puro e semplice
dell' autenticit:\1.
Non c'e dubbio che una tale presa di posizione da parte di un autorevole e profondo conoscitore di S. Basilio, abbia influenzato il giudizio di
alcuni studiosi posteriori, i quali, senza aggiungere motivazioni proprie,
hanno continuato a dubitare dell'autenticita della Xg o a negarla addirittura, sembrando pure ignorare il giudizio assolutamente favorevole all'autenticita che Dom Maran, il continuatore dell'opera del Garnier, ha espresso
senza alcuna riserva: "Quod special ad homilias, quae in Appendicem reiectae, ut spuriae, fuerunt; {atendum est eas a Basilii stilo discrepare, si tamen
excipias homiliam in sanctam Christi generationem, quae ad Basiliani sermonis elegantiam maxime accedit. Sed illud asseverare non vereor, Basilio dignissimas esse, si pietas et doctrina spectentur" 2•
Cosi Anton Stegmann, che pubblico I' omelia in traduzione tedesca
nell'ambito di una raccolta di venti sermoni di S. Basilio, Ia presento come
dubbia3•
Anche Ia Clavis Patrum Graecorum Ia elenca tra le omelie dubbie, limitandosi a citare i principali studiosi che si sono pronunciati per o contro
I' autenticita4.
Ancora piil recentemente e apparso un articolo di R. Weijenborg, nel
quale l'autore sostiene che l'om:elia di Basilio sui Natale "n'offre aucune garantie d'authenticite" 5 e fonda un giudizio negativo cosi perentorio citando
una nota di J. Gribomont, che a dire il vero eben lungi dal giustificarlo6 •
II primo degli studiosi moderni che senza esitazioni sostenne l'autenticita basiliana della Xg fu Hermann Usener, in uno studio sulle origini della
festa del Natale, apparso la prima volta nel 1889 e riedito senza notevoli
variazioni nel1911. Per quanto riguarda Ia nostra omelia, Usener, dopo aver
dimostrato l'inconsistenza delle motivazioni in base aile quali se ne era ne-

ibid., p. XVII.
2 MARAN P., "Vita S. Basilii Magni", in DE SrNNER L., 111, CCLI.
3 STEGMANN A., Des heiligen Kirchenlehrers Basilius des Grossen ausgewlihlte Homilien
und Predigten, Bibliothek der Kirchenviiter 47 (Milnchen 1925), s. 158.
~ Clavis Patrum Graecorum (Brepols-Turnhout 1974), II: 167, no 2913.
5 WEIJENBORG R., "Autour de quelques textes de Saint Basile", in Ephemerides Mariologicae, 25 (1975) 387.
6 A parte il giudizio personale assolutamente positivo, espresso a voce dal Gribomont;
sull'aute;ticita della Xg, la nota a cui fa riferimento il Weijenborg non lascia trapelare il
benche minimo dubbio. Cf. GRIBOMONT J., In tomum 31 P.G. ad editionem operum S.
Basilii Magni introductio (Brepols-Turnhout 1961), p. 7.
1
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gata l'autenticita, riferendosi in modo particolare al Garnier, mette in evidenza l'uno o l'altro elemento formale o di contenuto, da lui ritenuti tipicamente basiliani1.
K. Holl, nel suo classico lavoro su Anfilochio di Iconio, ha occasione di
occuparsi anche della nostra omelia. Egli si colloca sulle posizioni dell'Usener
ed aggiunge qualche ulteriore argomento in favore della sua autenticita2.
Con Usener si allineano altri studiosi come Bardenhewer3, Botte4, Ortiz
de Urbina5 , Roschini6, Soll7, Laurentin8 , Fedyniak9, Aubineau10, Mossay11 e
Quasten12. Tutti questi studiosi si rimettono aile conclusioni di Usener, senza
addurre nuovi argomenti probanti.
Usener non ha ignorato la presenza nell'omelia dell'uno o dell'altro
elemento che hanno potuto fare dubitare della sua autenticita. Cosi, ad
esempio, il vocabolo 8so-r6"'o~18 era stato considerato per lungo tempo estraneo alia terminologia basiliana ed in genere prematuro per quel periodo
storico. Usener sostiene a ragione ·Che la sua presenza nell'omelia sulla
Generazione di Cristo non puo essere considerata il segno infallibile di un'epoca posteriore. II termine infatti non e del tutto inusitato nella Cappadocia
al tempo di Basilio. Lo si incontra negli scritti di Gregorio Nazianzeno14,
UsENER H., Das Weihnaclits(esl. Kap. I bis III. Religionsgeschichtliche UntersuErster Tell. Zweite Auflage (Bonn 1911), ss. 249-250.
K., Ampliilochius von Ikonium in seinem Verhiiltnis zu den grossen Kappadoziern,
(Tiibingen-Leipzig 1904), ss. 153-157.
3 BARDENHEWER 0., Geschiclite der altkirchlichen Lileratlir (Freiburg im Br. 1923), III:
152.
4 BoTTE B., Les origines de la Noel et de l' Epiplianie, Etude hist,orique (Louvain 1932),
p. 29.
5 ORTIZ DE URBINA I., "Lo sviluppo della Mariologia nella Patrologia Orientale", OrCh
Pe 6 (1940) 54.
6 RoscHINI G., Mariologia, 2a ediz. (Roma 1947), 1: 108.
7 SoELL G., "Die Mariologie der Kappadozier im Lichte der Dogmengeschichte", in'
Tlzeologische Quartalscliri(t, 131 (1951) 178ff.
s LAURENTIN R., Court traite de Theologie Mariale (Paris 1953), Table Rectificative,
p. 160, n. 31.
9 FEDYNIAK S., Mariologia apud Faires Orientales (Romae 1958), p. 18.
10 AUBINEAU M., "Une homelie de Theodote d'Ancyre sur la Nativite du Seigneur", in Or
ChPe 26 (1960) 249, note 2.
11 MossAY J., Les fetes de Noel el de l' Epiphanie d'apr~s les source.~ litteraires cappadociennes du IV si~cle (Louvain 1965), p. 13. Nell'esame dE'lle posizioni degli studiosi sull'autenticita della Xg, Mossay confonde Maran con Garnier.
1 2 QUASTEN J., Patrologia (Torino 1973), II: 221.
. 18 PG 31, 1468 B.
14 Oralio 29, 4 (PG 36, 77 C); Episl. 101 ad Cledonium (PG 37, 177 C).
1
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di Gregorio di Nissa1 e nella stessa Liturgia di San Basilio, oggi unanimemente ritenuta autentica dagli studiosi2 • II termine 8eo7:6~o~ e riportato
sia nella anaphora Bizantina3 che in quella Alessandrina4• Lo ritroviamo
inoltre in altri autori di quell'epoca, come inS. Cirillo di Gerusalemme5, inS.
Epifanio6, senza tener conto dell'ambiente alessandrino dove sembra che Ia
voce sia nata e dove all'epoca diS. Basilio era ormai entrata nell'uso comune
di chiamare Ia Vergine7 •
Ma Usener non scarta neppure l'ipotesi dell'interpolazione, molto facile
in un testo che, come la Xg, ha subito nel corso dei secoli cosi numerose
trascrizioni8, alia stregua degli altri scritti basiliani9•
Un altro argomento contrario all'autenticita, e stato ravvisato nell'idea
espressa dall'omileta, secondo Ia quale I'apparizione delle comete annuncierebbe la venuta di qualche grande personaggio10• Tale idea, che l'autore con
ogni probabilita ha attinto da Origene11, contrasterebbe con le convinzioni di
Basilio, il quale ha dimostrato altrove di voler categoricamente rifiutare Ie
fantasticherie degli astrologi12• Pero Soli aveva gia fatto presente come una
simile difficolta non si dimostri poi cosi insuperabile. Dal contesto dell'omeDe Virginitate 13 (PG 46, 377 D), 19 (395 A); Epist. 3, 19 (1024 A).
Cf. ENGBERDING H., Das Eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe, Theologie des christlichen Ostens 1
(MUnster 1931); RAES A., "L'authenticite de la liturgie byzantine de saint Basile", in
Revue des Etudes Byzantines, 16 (1958) 143-157; Idem, "Un nouveau document de la liturgie de saint Basile", OrChPe 26 (1960) 401-411; DoRESSE J.-LANNE E., Un temoin
archalque de Ia liturgie co pte de saint Basile. En annexe: "Les liturgies basiliennes et saint
Basile", par B. CAPELLE, Bibliotheque du Museon, 47 (Louvain 1960).
3 HAENGGI A. - PAHL I., Prex Eucharistica, Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti,
Spicilegium Friburgense 12 (Fribourg 1968), pp. 234, 238.
4 Ibid., pp. 350, 356.
5 Catech. 10, 19 (PG 33, 685 A).
6 Ancoratus 30 (PG 43,69 D, 75, 157 C).
7 Cf. GIAMBERARDINI G., II culto mariano in Egitfo, vol. I, sec. I-VI (Jerusalem 1975),
pp. 111-122.
B Dp. cit., p. 249.
9 Gia Gregorio Nazianzeno, qualche anno dopo la morte dell'amico, poteva testimoniare
della straordinaria diffusione del pensiero e delle opere di Basilio (Cf. Elogio di Basilio
LXXI, PG 36, 584 C - 585 A).
to PG 31, 1472 B-C.
11 Contra Celsum 1, 59 (SC 132, 236-238, PG 11, 768 C). L'idea e presente anche in
alcuni apocrifi; cosl i Testamenta XII Patriarcarum, Testamentum Levi XVIII 3-4:
PG 2, 1068 A; JoNGE M. DE, Testamenta XII Patriarcarttm (Leiden 1964), p. 21; gli Dracula sibyllina XII, 30-33 (GEFFCKEN J., Die Dracula Sibyllina, GCS 8 [Leipzig 1902], p.190).
12 Hexaem. hom. I, 4 (SC 26, 130), hom. VI, 5 (349 ss.).
1
2
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lia infatti appare chiaramente l'intenzione dell'omileta di limitarsi a riferire
una credenza popolare; ne la cosa puo sorprendere, dal momento che egli
sta rivolgendo la sua parola al popolo. Basilio non dimostra di voler esprimere una suaconvinzione personale su questa materia1•
La stessa ragione puo aver indotto Basilio a citare, nel corso dell'omelia,
delle narrazioni apocrife che probabilmente erano note ai fedeli che lo ascoltavano. Una e facilmente individuabile2 ; rna Garnier ne sospetta qualche
altra3 •
Ridotte aile loro giuste dimensioni, queste e simili difficolta non sembrano sufficienti ad autorizzare dubbi su un testo attribuito a Basilio da una
lunga e solida tradizione.
Purtroppo la Xg, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non dispone
di argomenti esterni decisivi per la soluzione del problema del suo autore.
Potrebbe essere considerato negativo il fatto che la Doclrina Patrum de
Incarnatione Verbi 4 , pur riportando varie citazioni basiliane, non ne abbia
nessuna della Xg. Tuttavia non manca qualche prova esterna, sia pure non
decisiva, a favore dell'autenticita.
II vescovo Acacio (li Berea (t 437), in una lettera a Cirillo di Alessandria,
. ricorda come precedentemente un vescovo, di cui non da il nome, dissuadeva
gli uomini da vane curiosita circa la generazione eterna del Verbo e raccomandava un attegiamento di adorazione silenziosa (aunnfi np,aaOw), perche
il mistero supera le capacita investigative dell'uomo 5• Acacio ci offre un
brevissimo riassunto dell'introduzione della Xg. L'allusione e chiara ed anche
l'espressione greca sopra citata e quella dell'omelia di Basilio. Manca solo il
nome di questo vescovo, rna e certo che la sua omelia e anteriore alia morte di
Acacio.
Da parte sua Cirillo, in una lettera ad Acacio, poneva Basilio di Cesarea
tra coloro che hanno chiamato Maria Oso-,;6~o~ 6 • Negli scritti del dottore
cappadoce, solo la Xg e la Liturgia hanno questo titolo mariano. Esiste

1 SOELL G., "Die Mariologie der Kappadozier", S. 119.
2 PG 31, 1468 C - 1469 A.
3 DE SINNER L., II: XVII.
4 Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi, edidit F. DIEKAMP (MUnster 1907). E' un
prezioso florilegio greco della fine del VII o l'inizio deli'VIII secolo.
5 PG 77, 100 C. II testo e pubblicato anche da ScHWARTZ E., Acta Conciliorum oecumenicorum. t. I, vol. I, pars I (Berolini et Lipsiae 1927), p. 99, 15; t. IV, vol. III, pars I
(Berolini 1974), p. 142.
6 PG 77, 97 A -B. Cf. ii testo critico in ScHWARTZ E., op. cit., t. I, vol. I, pars I, p. 98,
19; t. I, vol. III, pars I, p. 38, 16.
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pertanto una forte probabilita che il patriarca di Alessandria conoscesse la
Xg e che vi facesse allusione nella sua lettera ad Acacio.
Un interessante contributo alia tesi dell'autenticita ci viene pure da una
indicazione contenuta in un' antica raccolta che porta il titolo di Exempla
SanctorumPatrum, compilata probabilmente tra il519 e il5201• L'autore, un.
monaco scita sconosciuto, forse Dionysius Exiguus2, cita un passo che egli
erroneamente ritiene appartenere ad un'omelia basiliana, da lui identificata
come omelia De Incarnatione Domini; rna tale citazione proviene in realta
dal De Principiis di Origene3 • A noi interessa comunque prendere atto che a
quel tempo si conosceva un'omelia di Basilio sull'Incarnazione del Signore.
Poteva essere I'omelia spuria antinestoriana El~ {J6.0o~ ol?<.-r:tep,wv di cui si e
detto sopra4 ; rna non e escluso che si trattasse della Xg.
Possediamo invece la testimonianza chiarissima resa da Germano di
Costantinopoli (t 733) in una sua omelia. Questa testimonianza, pur non
potendo essere valutata come una prova determinante, dal momento che
giunge piu di tre secoli dopo la morte di Basilio, e tuttavia da ritenersi importante per la sua antichita. In detta omelia, riportata dal codice Messanen.
S. Saluatoris 30, dell'anno 1308, e detto che "il nobile celebre sacerdote
Zaccaria fu ucciso ira il tempio e l'altare, secondo quanto affermaua il grande
Basilio nel suo sermone sulla generazione di Cristo, per aver condotto Maria,
dopo il parto del Signore, nelluogo riseruato alle uergini" 5 •
A questo punto non rimane altro che continuare il discorso dei criteri
interni, aperto dall'Usener e dallo Roll, per rilevare nel testo dell'omelia la
presenza di elementi a favore dell'attribuzione di quest' opera a Basilio. La
maggior parte di essi, separatamente presi, possono essere considerati soltanto come favorevoli all'autenticita; valutati invece nelloro insieme, sembra
.
che acquistino un significato di maggiore determinazione.
Vediamo affiorare con una certa insistenza e chiarezza una tendenza
propria dell' oratoria basiliana, che consiste nell'immaginare un anonimo

1 Cf. ScHURR V., Die Trinitlitslehre des Boethius im Lichte der "skythischen Kontrov~r
sen". Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte 18, 1 (Paderborn
1935), ss. 186-188.
2 Cf. ALTANER B., Kleine patristische Schri(ten (Berlin 1967), ss. 401, 414.
3 De Principiis 6, 3 (PG 11, 211 C - 212 A). Cf. ScHWARTZ E., op. cit., t. IV, vol. II
(Strasbourg 1914), p. 95.
·
4 Vedi pp. 37-38.
5 II testo si trova al f. 13•v del manoscritto. L'omelia e stata trascritta da Ermanno
Toniolo.
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interlocutore al quale potersi riferire nell'esposizione e nell'argomentazione,
citandone il pensiero o facendone oggetto di confutazione. Questa tendenza
e molto bene osservabile nella parte iniziale ed in quella finale dell'omelia
e si differenzia da un analogo costume, comune all' oratoria in genere, per
il fatto che l'interlocutore non solo non viene nominato, rna potrebbe rappresentare anche un personaggio fittizio, assunto quale simbolo di una certa
opinione o di una situazione reale e che facilita all'omileta il compito di
chiarire il suo proprio pensiero1 •
Si notano poi, all'inizio dell'omelia, degli spunti antiariani tipicamente
basiliani ed in particolare un riferimento letterale alia dottrina di Eunomio:
El eyeYYr'jOrJ, oine 1}1•2• Questa frase si trova diverse volte negli scritti del
dottore cappadoce, ripetuta alia lettera o a senso3 •
Significativa e pure l'applicazione di concetti di sapore platonico alia
cristologia, come ad esempio quelli di partecipazione (f.ledxw) 4 e di comunicazione (f-le-r:6.6oau;) 5 • E' una applicazione che rientra perfettamente nella
tendenza basiliana a simpatizzare con Ia filosofia del grande pensatore greco
dell' antichita6 •
Inoltre l'uso di certi termini ed immagini, richiamano da vicino altri
passi di opere sicuramente autentiche. E' il caso dei sostantivi eluwY e
:new-r:6-r:v:noc;, messi in rapporto di correlazione nella nostra omelia7, e che
si ritrovano usati alia stessa maniera in diversi altri testi del vescovo di
Cesarea8 •

1 Cf. PG 31, 1460 A e C, 1474 B. Questo elemento stilistico e stato rilevato anche nelle
opere ascetiche di Basilio da HuMBERTCLAUDE P., La doctrine ascetique de Saint Basile de
Cesaree (Paris 1932), p. 22.
2 PG 31, 1457 C e 1460 A.
3 Cf. In illud In principia erat Verbum 1 (PG 31, 473 B); Epist. 140, 2 (CouRT II, 62,
(PG 32, 588 D); Epzst. 125, 2 (CouRT II, 32, PG 32, 548 C).
4 PG 31, 1461 A. Cf. De Spir. San. 22 (PG 32, 108 C) dove usa tre volte ii termine nelle
spazio di poche righe .
• 5 Ibid., 1460 C•.
6 Cf. GRONAU C.. De Basilio, Gregorio Nazianzeno Nyssenoque, Plalonis imilatoribus
(Gottingae 1908), p. 72.
_7 PG 31, 1457 C.
8 Adv. Eunom. II, 16 (PG 29, 604 C- 605 A); De Spir. San. 45 (PG 32, 149 C); De
Fide 2, (PG 31,468 A). In altri passi, il termine new-r:6·wno, viene sostituito con dexhvno,
come in Hom. in Gordium martyrem 2 (PG 31, 493 A); Hom. in Sab. Ar. Anom. 2 (PG
31, 604 B), 4 (605 D- 608 A); De Spir. San. 16 (PG 32, 96 A), 23 (109 B), 47 (153 A).
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Il paragone del ferro e del fuoco 1, che probabilmente e stato suggerito a
Basilio da Origene2 e che compare di rado negli scritti dei Padri greci3, fa subito ricordare che queste due immagini ricorrono con particolare frequenza
nelle opere del nostro dottore cappadoce. Se sorprendono meno i casi nei
quali si incontrano separatamente, soprattutto quando si tratta del fuoco,
che si adatta con facilita al discorso teologico 4 , appaioni piu sintomatici i
passi in cui vengono usate insieme5•
Altro elemento indicativa e l'aggettivo ove&.vw~ che nell'omelia viene
attribuito due volte al Cristo 6, ispirato da 1 Cor. 15, 47-49 e che si ritrova,
sempre in senso cristologico, in un passo del trattato basiliano De Spirilu
Sancto, dove non sfugge l'analogia di contesto con la Xg 7 •
In occasione di alcune considerazioni fatte a proposito del nome di
Gesil., l' omileta inserisce qualche osservazione generale sul significato dei
nomi8 • La constatazione fa subito ricordare che Basilio nelle sue opere indugia volentieri e con straordinaria frequenza in spiegazioni riguardanti
la natura, il significato, le distinzioni e l'uso dei nomi9 •

PG 31, 1460 C - 1461 A.
Pero Origene in De Principiis 2, 6, 6 (PG 11, 213 C- 214 A), applica l'immagine ad un
caso diverso, vale a dire per spiegare l'unione dell' anima umana con il Verbo nella persona
di Cristo.
3 Non convince l'affermazione di U. Neri secondo cui si tratterebbe di un'immagine
comune nei Padri greci. I due riferimenti al Nisseno e a Cirillo di Gerusalemme, da lui portati a titolo di esempio, non trovano riscontro nei testi citati (BASILIO DI CESAREA Il
Batlesimo, a cura diU. Neri, Testi e ricerche di scienze religiose, 12 [Brescia 1976] p. 203).
Si puo invece tener presente che il Nazianzeno usa i due termini insieme, un paio di volte, nell'Orazione funebre per Basilio (XI, PG 36, 508 C; LI, 561 C).
4 E' impossibile citare qui tutti i casi in cui Basilio parla del fuoco nei suoi scritti. Ricordiamo semplicemente che egli usa l'immagine nel discorso sullo Spirito Santo, sui
Battesimo, e soprattutto nel racconto della creazione, seguendo la concezione degli antichi filosofi che vedevano nel fuoco uno dei quattro elementi primordiali della realta materiale. Del ferro, parla, ad esempio, in Hom. de Ira 5 (PG 31, 365 B); Hom. de Inuidia 1
(373 A); Hom. in Ps. 32, 3 (PG 29, 332 B).
5 Si possono confrontare i seguenti testi: Hom. I de Ieiunio 7 (PG 31, 173 B-C); In
Ebriosos 7 (457 Be 460 C); De Spir. San. 63 (PG 32, 184 B); Aduer. Eunom. III. 2 (PG
29, 660 B); Hexaem. hom. I, 7 (SC 26, 116-118; PG 29, 20 B); De Bapl. 1, 2, (PG 31,
1541 B, ediz. U. Neri, p. 202).
6 PG. 31, 1460 C e 1473 A.
7 PG 32, 125 A.
8 PG 31, 1465 B.
9 Possiamo dare una lunga lista di testi, senza con questo pretendere di essere completi
su questo punto:
1
2
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Troviamo nell'omelia un'altra espressione tipica: Bed~ b avOewnot~.
E' una specie di esclamazione che l'o'mileta ripete due volte1 e che appare tale
e quale in altri testi sicuramente basiliani2• None reperibile negli altri autori
cappodoci, mentre invece la vediamo usata in testi di altra provenienza
geografica3 •
Nel finale della Xg e riconoscibile una reminiscenza paolina, ispirata
esattamente da 2 Cor. 3, 18, versetto in cui viene espresso il concetto della
contemplazione speculare della gloria di Dio4 • Questa idea richiama insistentemente altri passi delle opere di S. Basilio5•
E' poi da prendere in considerazione la citazione veterotestamentaria
ijA.w~ -,;ij~ 6tuawctvv'f}~ 6 , che compare una volta nel testo della Xg 7 • Questa

Ado. Eunom.

I, 8
II, 4
II, 9
II, 24
Contra Sab. Ar. An. 3
In illud In princ. 4
Prolog. De Fide 4
De Spir. San. 41
62
20
Epist. 38, 2-3
CouRT

PG 29,529 A,
" 577 C, 580 A-B,
" 588 C - 589 A,
" 629A,
31, 604 C,
" 480 C,
" 685 C - 688 A,
32, 144 B-C,
" 181 C,
96 C-D,
32, 325 B - 328 B,
" 689 B -C,
" 773 A-B.

I, 81-83
II, 136
210, 4
II, 193-194
1 PG 31, 1460 B e 1465 C.
2 Hom. in Julittam 7 (PG 31, 253 C); In illud Allende 6 (PG 31, 213 A).
3 La usa Atanasio nel De Incarnatione Verbi 45 (PG 25, 177 A); 46 (117 B); 47 (180 C)
e l'anonimo autore di un'omelia pasquale pseudocrisostomica (Homelies Pascales II,
SC 36 [1953] 73) che con ogni probabilita e di poco posteriore a Basilio ed il cui pensiero
sembra essersi formato nell'ambiente teologico alessandrino. Inoltre I'espressione e preceduta da enl yijf; anche nell'anafora bizantina di Basilio (HAENGGI 234).
4 PG 31, 1473 D
5 Si possono confrontare i seguenti passi:
- Hom. in Ps. 33, 6
PG 29, 365 A
- Hom. in Ps. 45, 8
" '429 c
32, 104 c
- De Spir. San. 20
31, 681 A
- Prol. de Fide 2
COURT II, 100
32, 637 B
- Epist. 165,
", 777B.
- Epist. 210, 6
" II, 196
6 Malachia 3, 20.
7 PG 31, 1461 B.
189, 5
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espressione, che oltretutto e citata in altre omelie di Basilio\ viene ripetuta
due volte dall'autore dell'omelia pseudocrisostomica Tfi neodrn 'XV(!ta'Xfj
nell'esordio, subito dopo che si era riferito ad una non nominata omelia che
Basilio avrebbe pronunciato la Domenica precedente2 • Si puo rilevare un'altra curiosa coincidenza. L'anonimo autore usa l'immagine mariana dell'officina, definendo la Vergine: Tijc; eetac; ol'XO'IIOf-tlac; eeyaa-r?]ewv3 • Questa
metafora, come si vedra piil avanti, e presente anche nella Xg4 • Sembra sintomatico il fatto che l'autore della pseudocrisostomica, dopo aver parlato
di Basilio, ripeta delle espressioni della Xg. Una simile prassi fa nascere
il sospetto che la Xg non solo sia di Basilio, rna sia addirittura I' omelia alia
quale fa riferimento detto autore nella sua introduzione. Numerosi sono le
frasi e i periodi che denotano una terminologia ed un modo di pensare tipicamente basiliani5•
Va notata infine la sorprendente somiglianza tra la spiegazione che la
Xg da di Is. 7, 146 e quella che si Iegge nella Enarratio in prophetam Isaiam,
attribuita a Basilio7• Si osserva tra l'altro che in ambedue i testi vengono
· citati Efes. 4, 9-10 e Deut. 22. Anche se per la seconda citazione, la Xg riporta i vv. 28-29 e il Commento i vv. 25-27, il senso e lo scopo della citazione sono
identici in ambedue i testi.
Pare interessante sottolineare questa coincidenza, quantunque essa non
rechi un contributo alia soluzione del problema dell'autenticita dell'omelia;
al contrario potrebbe aprire un'altra questione: quella dell'autenticita del
Commento al Profeta Isaia, rifiutata oggi da diversi studiosi8 •
1 Vedi

Hom. in Ps. 33, 4
PG 29, 360 B-C
45, /j
"' 424 c
" Prine. Prov. 17
31, 421 c
" Julittam 7
" '253 c
Bapt. I, 2, 11
", 1544 B
", 1613 A
II, 9, 2,
Reg. Brevius 1,
", 1081 A.
2 PG 62, 765, lin. 16 e 37.
s Ibid., 766, 24-25.
4 PG 31, 1464 A.
s Cf. De Spir. San. 56 (PG 32, 173 B; Xg, PG 31, 1473 B-C).
6 Ibid., 1465 C-D.
7 S. BASILIO, Commento al Profeta Isaia, CPSal, series graeca 4-5 (Torino 1939), II: 201213.
s Cf. QuASTEN J., Patrologia (Torino 1973), II: 221. Sui problema dell'autenticita,
Quasten da maggior credito ai giudizi negativi, nonostante il tentativo del Wittig di difenderne l'autenticita riconoscendolo come una raccolta di omelie tenute da Basilio nel
Ponto e a Dazimon durante il suo viaggio invernale del 374-375 (WITTIG J., Des heiligen
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A conclusione del discorso sull'autenticita della Xg, ci sembra di poter
ribadire che l'argomento pili forte per l'attribuzione dell'omelia a S. Basilio
rimanga sempre la tradizione manoscritta1 . I dubbi sollevati dal Garnier,
quantunque provenienti da uno studioso cosi serio e competente negli scritti
del vescovo di Cesarea, non sembrano in grado di reggere di fronte alla
forza probante di up.a tradizione manoscritta talmente unanime. AHa luce
di questo elemento, anche il discorso dei criteri interni acquista maggior
valore. E' un discorso che puo essere continuato indefinitamente. Comunque, riprendendolo a cosi lunga distanza di tempo da Usener e da Holl, si ha
la netta impressione che pili viene prolungato, pili conduce nel senso della
conferma della paternita basiliana della Xg. Siamo pertanto convinti che si
debba escludere ogni ulteriore dubbio in proposito. Lo studio del testo
dell' omelia, anche se limitato al suo contenuto mariologico, fornira occasioni
frequenti di constatare la coincidenza di termini e di pensiero tra la Xg ed
altre opere autentiche di Basilio.
Basilius des Grossen Geislliche Uebungen [Breslau 1922]). J. A. DE ALDAMA e pure favorevole all'autenticita (Virgo Mater. Estudios de Teologia patrislica [Granada 1963], pp. 40-41}:
1 Possiamo aggiungere che anche nella tradizione dei, codici orientali il nome de
Basilio si impone. in modo esclusivo come autore della Xg (Cf. CPG II, no 2913). Cf., ad
esempio, l'antichissimo Vatic. Syriac. 368, transcritto verso la meta del sec. VIII, che
riporta la Xg nei fol. 20-23v (SAuGET J. 1\:L, "Deux homeliaires Syriaques de la Bibliotheque Vaticane", OrChPe 27 [1961] 403). Lo· stesso Mons. Sauget mi segnalava la presenza
della Xg, sotto il nome di Basilio, in 3 omeliari siriaci dell' inizio del sec. XI.
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III.
COLLOCAZIONE CRONOLOGICA
E GEOGRAFICA DELL'OMELIA

Le omelie "varie" di S. Basilio, nel loro complesso, sono difficilmente
databili. Sembrano composte nei periodi piu diversi della sua vita; alcune
probabilmente gUt al tempo del suo ministero sacerdotale; la maggior
parte sicuramente durante l'episcopato. Per quanto riguarda la Xg, accettata la sua autenticita, sembra possibile situarne la data di composizione entro un arco di tempo abbastanza ristretto, quantunque non siano disponibili
testimonianze storiche ed i soli criteri di cui possiamo tener conto siano legati
alia natura intrinseca della composizione ed al suo specifico contenuto, riferito ad alcune circostanze della vita di Basilio.
Ci sono innanzitutto un seguito di avvenimenti nella sua vita, che ci
fanno escludere che la Xg sia stata composta prima del 367. L'omelia infatti presenta tutte le caratteristiche di un testo pronunciato durante l'azione liturgica, quindi da un ministro consacrato. Sappiamo che Basilio ricevette I' ordinazione sacerdotale nel 364; rna poco dopo dovette ritirarsi nel
Ponto per motivi di contrasto con il suo vescovo, il metropolita Eusebio,
geloso di lui1. Nel Ponto egli rimase circa tre anni e solo verso il 367 pote
ritornare a Cesarea dove presto un valido e prezioso aiuto proprio ad Eusebio,
ormai avanti negli onni e molto limitato nello svolgimento dei suoi compiti
pastorali2 • Non si puo dunque escludere del tutto che Basilio abbia tenuto
I' omelia durante una funzione liturgica negli anni del sacerdozio, in sostituzione del suo vescovo. Se si avvalorasse questa ipotesi, la Xg andrebbe collocata
nel periodo compreso tra il 367 e il370.
Sembra tuttavia piu probabile che Basilio l'abbia pronunciata trail 370
e il378, vale a dire negli anni in cui egli stesso resse come vescovo e metropoli-:ta la Chiesa di Cesarea3 , dal momenta che appariva piu normale che il vescovo stesso presiedesse l'Eucaristia e rivolgesse di persona I' omelia ai fedeli.
1 GREGORIO NAZIANZENO, Oralio 43, 29 {PG 36,
2 GREGORIO NAZIANZENO op. cit., 33 (540 C - 541
3 Basilio mori il 1 o Gennaio del 379.

536 B).
B).
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C'e poi il tono del discorso che denota sicurezza, esperienza ed una certa fermezza, che sembra convenire piil ad un vescovo che non ad un semplice prete.
Alle medesime conclusioni conduce un altro tipo di ragionamento applicato ad alcuni precisi riferimenti che l' omileta fa agli errori dottrinali del
vescovo di Cizico Eunomio, che in un caso viene letteralmente citatol.
Questi riferimenti suppongono che Basilio abbia letto la di lui Apologia
pubblicata verso il 3612.
Negli anni immediatamente successivi a questa data, Basilio si occupo
con impegno del caso Eunomio, giacche tra la fine del 364 e l'inizio del 365
aveva gia pronto il suo trattato contro l'eresiarca3• Ma il modo con cui egli
ricorda agli ascoltatori della Xg gli errori del vescovo di Cizico, induce a
qualche riflessione. Basilio non avverte la necessita ne di fare il nome dell'avversario ne di dare indicazione alcuna sulla di lui personalita. Questo fa ritenere che la dottrina eunomiana fosse abbastanza nota ai suoi uditori, in
maggioranza gente comune, non provvista di particolari competenze teologiche e non molto preparata a cogliere le finezze concettuali e terminologiche delle controversie dottrinali tra eretici e difensori dell' ortodossia nicena4.
Inoltre, a detta di Basilio stesso, le popolazioni cappadoci non dovevano
essere dotate di un particolare dinamismo ne di molto spirito di iniziativa5
e cio fa supporre che abbisognassero di un certo lasso di tempo per afferrare
le situazioni e realizzare le cose.
1 PG 31, 1460 A.
2 ALBERTZ M., Untersuchungen tiber die Schriflen des Eunomius (Dissert., Wittenberg
1908); DIEKAIIIP F., "Literargeschichtliches zur eunomianischen Kontroverse", in Byzantinische Zeitschrift, 18 (1909) 1-13, 190-194; BENITO Y DuRAN A., "El nominalismo arriano
y la filosofia cristiana: Eunomio y Basilio", in Augustinus, 5 (1960) 206-226.
3 In una lettera di quel periodo al sofista Leonzio, lo stesso Basilio scrive di ave~;gli
inviato la sua opera (Epist. 20, CouRT I, 51, PG 32, 285 B).
4 Nei suoi sermoni Basilio teneva conto della composizione varia del suo uditorio. Se
non mancavano coloro che erano in grado di seguire un discorso teologicamente piil impegnativo, la maggioranza pero era costituita da gente semplice. II Nisseno parla di popolani, artigiani, donne ignare, bambini e vecchi (Apologia in Hexaem., PG 44, 65 A). Basilio, attenendosi alle parole della Scrittura, sapeva trovare il modo di soddisfare sia le
esigenze culturali di pochi sia Ia semplicita e Ia mancanza di formazione della maggioranza
dei fedeli (Ibid., 65 B). II suo obiettivo era soprattutto pratico e pastorale. Cf. GRIBO!IIONT J., "L'origenisme de St. Basile", in L'homme devant Dieu, Melanges De Lubac (Paris
1963), p. 293.
5 L'informazione l'abbiamo da una lettera del 370-371, scritta ad Eusebio di Samosata:
"Conosci questa mancanza di coraggio dei popoli cappadoci, cosi come la loro inerzia" (Epist.
48, COURT I, 128, PG 32, 385 A).
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Neppure il fatto che diversi personaggi importanti dell'arianesimo provenissero dalla Cappadocia, e tra essi lo stesso Eunomio, autorizza a credere
che gli ariani avessero avuto una forte influenza e si fossero molto diffusi nella regione. Le ricerche storiche sull'arianesimo convalidano piuttosto l'ipotesi che si trattasse di gruppi circoscritti di persone, che si aiutavano le une
le altre nella conquista di posti importantil. Lo stesso Eunomio, consacrato
vescovo di Cizico nel 360, visse sempre lontano dalla Cappadocia. Solo per
breve tempo, nel 384, ritorno a Cesarea costrettovi dall'imperatore Teodosio2. E' dunque da escludere chela dottrina eunomiana abbia raccolto vasti
consensi tra le popolazioni della Cappadocia. Percio Basilio nel 376 poteva
scrivere agli Eveseni: "Quanta a noi, fratelli amati, siamo piccoli ed umili,
ma per grazia di Dio sempre i medesimi ne mai siamo stati trascinati dal
mutare delle situazioni" 3• La circostanza stessa che Basilio abbia insistito
meno, nella polemica antiariana, che non i due Gregori, puo essere interpretata come una prova che l'arianesimo abbia avuto poca presa nella sua
regione4 •
Tutte queste considerazioni conducono alia conferma dell'ipotesi che dal
periodo in cui Eunomio pubblico la sua Apologia fino al momenta in cui
Basilio pronuncio la sua amelia sul Natale, siano trascorsi diversi anni, durante i quali gli uditori del vescovo di Cesarea ebbero tutto il tempo necessaria
per essere informati circa le deviazioni ereticali delloro compatriota e per
acquistare una certa familiarita con la sua dottrina.
Una conferma ·ulteriore a questa situazione ci viene da una lettera che
Basilio scrisse verso il 376 ai vescovi dell'Occidente. In essa si allude alla
politica filoariana dell'imperatore Valente che a partire dal364 aveva scatenato discordie e persecuzioni nelle Chiese orientali. In questa contesto
storico, Basilio ricordava ai fratelli occidentali che in Oriente da dodici anni
ormai infieriva la guerra dell'eresia e che i fedeli erano stati costretti ad
abbandonare le chiese, a riunirsi in luoghi deserti, esposti alle intemperie, ai
rigori dell'inverno e al clima torrido dell' estate; che affrontavano queste prove per non piegarsi all'eresia ariana 5• Queste parole sono una conferma che,
a cosi lunga distanza di tempo, l'eresia tentava ancora di fare breccia su una
popolazione che difficilmente riusciva a cogliere le sottili distinzioni concet-

1

Cf. SIMONETTI M., La crisi ariana nell V secolo (Roma 1975), p. 555.
Ibid., p. 552.
s Epist. 251, 4, CouRT Ill, 92, PG 32, 937 B.
4 Cf. BERNARDI J., La predication des Peres Cappadociens (Marseille 1968), p. 397.
5 Epist. 242, 2, CouRT III, 66-67, PG 32, 901 A.
2
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tuali del dibattito dottrinale e che preferiva rimanere ferma nella fede dei
padri1 •
Da tutto quanto abbiamo premesso, sembra si possa concludere che i
riferimenti della Xg ad Eunomio, diventano comprensibili se si ritiene l'omelia molto tardiva rispetto agli anni in cui esplose la prima volta la crisi eunomiana.
Segnaliamo un'altra coincidenza. La problematica cristologica che ritroviamo nell'omelia sulla Generazione di Cristo, e appena accennata nelle
Lettere 260, 261 e 262, scritte da Basilio nel 377 2• Ma sopratutto nella Lettera 258, indirizzata ad Epifanio nello stesso anno, il vescovo di Cesarea
dimostra ancora una volta quella riluttanza che ha sempre avuto nell'entrare
in polemica con gli ariani e gli apollinaristi a proposito del problema cristologico3. La Xg invece, rappresenta un notevole intervento in questo senso,
come lo studio dell'omelia chiaramente dimostra; e dovrebbe percio essere
posteriore a queste lettere.
Per tutte queste ragioni, siamo dell'avviso che la Xg debba situarsi
proprio negli ultimi anni di vita di Basilio, cioe tra il376-378 circa4 •
La validita degli argomenti precedenti e manifestamente collegata alla
soluzione del problema della collocazione geografica dell'omelia. Infatti
abbiamo preso come scontato il presupposto che sia stata la comunita cristiana di Cesarea di Cappadocia la destinataria di questo sermone basiliano;
d'altra parte no:Q. esiste alcun altro presupposto che potrebbe vantare una
probabilita maggiore. Se Basilio compose la Xg negli ultimi anni della sua
esistenza, possiamo collegare questo dato cronologico con un'altra circostanza della sua vita. Per lunghi anni Basilio soffri di un'infermita che gli
rendeva penosi e difficili gli spostamenti e che lo accompagno fino alla tomba. Questa realta viene da lui stesso ripetutamente confermata nelle sue
1 Scriveva Gregorio Nazianzeno: " ... anche se fosse facile disprezzare tutti gli altri
uomini, non lo sarebbe per quanto riguarda gli abitanti della Cappadocia, perche non vi
e nessuna cosa che sia loro propria come la solidita delloro credo e la sincerita della loro
fede nella Trinita, da cui attingono lo spirito di unita e la forza che adesso, come una volta,
li aiutano con maggior efficacia e tenacia (Elogio di Basilio 33, PG 36, 540 C).
2 Epist. 260, 8
CouRT III, 1.14
PG 32, 965 B-C
261, 1-2
115-117
" 968 c- 969 c
262, 1-2
119-120
" 973 B-C.
3 Epist. 258, 2, CouRT III, 101-102, PG 32, 949 B-C. Cf. 0RPHANOS M.A., Creation and
Salvation according to St. Basil of Caesarea (Athens 1975), pp. 95-97.
4 FEDWICK P. J., The Church and the Charisma of Leadership in Basil of Caesarea
(Toronto 1979). In appendice, l'autore tenta una nuova sistemazione cronologica dei dati
biografici e delle opere di Basilio. La Xg app~terrebbe al378 (pag. 153).
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lettere ed omelie. Percio aggiunge di essere sovente costretto a declinare
in viti che Chiese e vescovi gli rivolgono affinche si rechi a far loro visita. Gia
nel 374, scrivendo al ministro Giovino, metteva le mani avanti per giustificare l'eventualita che egli non potesse in futuro spostarsi da Cesarea: "La
mia debolezza fisica mi impedisce ormai un incontro a quattr'occhi ... lo
desidero che le mie debolezze siano conosciute per nessun aliro motiuo se non
per essere perdonato in futuro, in modo da non essere tacciato di indolenza se
per caso trascurero di renderui uisita"1 •
Qualche tempo dopo si scusava con Anfilochio di non aver inviato alcune
risposte scritte a causa di una lunga e grave malattia 2 ; di non poter intervenire al Sinodo di Licaonia per non essere in grado di sopportare neppure il
pili piccolo spostamento3 •
Sembra comunque che in questo periodo qualche viaggio pili urgente
sia riuscito a farlo, seppure con grave disagio. Egli stesso confessa di essere
ritornato disfatto da un lungo viaggio intrapreso nel 375 verso la Pisidia,
il Ponto e Neocesarea4 • Pero non siamo sicuri che sia riuscito a fare un viaggio a Nazianzio, che egli considerava irrinunciabile, a causa della partenza
dell'amico Gregorio 5, tanto pili che in quel periodo perfino i pili piccoli
spostamenti, come le visite ai luoghi dove erano venerate le reliquie dei
martiri, nelle vicinanze di Cesarea, gli causavano gravi disturbi6 •
Sempre in questi anni ai motivi della precaria salute, si aggiungono ragioni di carattere pastorale. Scriveva ad Anfilochio nella primavera del
375: "Le preoccupazioni per gli affari della Chiesa, procuratemi da coloro che
la minacciano, mi hanno trattenuto per tutto l'inuerno e continuano a trallenermi fino a questo momento nel quale scriuo la presente lettera" 7 • E qualche
tempo dopo allude in maniera ancora pili esplicita alla situazione difficile
della sua Chiesa: "Ora inuece sia per uoi un'ulieriore proua della cattiua situazione in cui ci trouiamo, il {alto che non siamo neppure piil padroni di muouerci. Se in{atti qualcuno si allontanasse, sia pure per breuissimo tempo, dalla
sua Chiesa, lascerebbe il popolo in preda a chi epronto a tendergli insidie"8 •

Epist. 163
199
3
202
4
216
5
217
6
202
7
200
8
243, 5
1
2

CouRT II, 96-97
" 154
" 166
" 207-208
209
166
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III, 73
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"

633 B-C.
716 c.
736 c.
792 B-C.
793 c.
736 c.
733 A.
909 c.
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Le condizioni della sua salute non faranno altro che aggravarsi negli
anni successivi. Verso la fine del 377, confidava a Barsa, vescovo di Edessa,
che la malattia e le preoccupazioni gli impedivano di disporre di se stesso
per recarsi dove avrebbe desiderato ed incontrarsi con coloro con cui avrebbe
voluto1 •
Scrivendo al vescovo Ottimo, sembrava ormai escludere ogni speranza
di ripresa: "Nello stesso tempo hai risvegliato noi, che siamo vecchi e ormai
intorpiditi sia dalla vecchiaia sia dalla debolezza fisica sia dalla quantita delle
tribolazioni che, suscitate in gran numero contro di noi, hanno reso pesante la
nostra vita" 2 • Alia vedova del generale Arinteo precisava che il suo fisico non
sopportava piil. spostamenti un po' lunghi3 • ·Siamo a pochi mesi dalla morte.
Queste testimonianze autobiografiche ci fanno escludere che Basilio si
assentasse sovente da Cesarea a partire dal374 circa. Anzi negli ultimissimi
anni della sua esistenza, forse a partire dal 377, con ogni probabilita non si
mosse piil. dalla sua sede di Cesarea e questo sarebbe proprio il periodo nel
quale verosimilmente pronuncio la sua omelia sul Natale di Cristo.
A favore di questa conclusione potrebbe deporre anche un dettaglio che
si riscontra nell'omelia per il martire Mama, certamente pronunciata a
Cesarea, dove il corpo del martire riposava. Verso la fine della sua esposizione, Basilio sviluppa un attacco polemico contro Eunomio 4, che presenta
molte somiglianze con gli spunti antieunomiani della Xg. Cio induce a
pensare che l'uditorio delle due omelie fosse il medesimo.
Episl. 267
260, 2
3
269, 1

III, 136
III, 106
III, 139
4 In Mamantem 4, PG 31, 597 B-C.
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IV.

SCHEMA DELLA XPIETOY rENNHEIE 1

1. L'omileta introduce il discorso con un breve esordio sul mistero della
generazione eterna del Verbo dal Padre. Si tratta di una generazione propria
a Dio, superiore ad ogni capacita di comprensione da parte dell'uomo, perche
al di fuori del tempo e di ogni schema di rappresentazione mentale. Essa
quindi non puo costituire oggetto di indagine razionale, come pretendeva
qualcuno non espressamente nominato, rna facilmente identificabile nella
persona del vescovo di Cizico, Eunomio, o di qualche suo seguace. La generazione del Verbo e un mistero che puo essere solo enunciato e fatto oggetto di
adorazione silenziosa.
2. Percio Basilio non insiste su questo tema e rivolge la sua attenzione al
mistero dell' Incarnazione del Verbo, che costituisce il soggetto vero e proprio
dell'omelia e che, non meno della generazione eterna, mette in crisi le capacita espressive dell'uomo. Tuttavia l'Incarnazione inaugura un modo nuovo
scefto da Dio per rendersi presente sulla terra. Dio non si manifesta piil. nella
potenza e nella grandezza, rna con una presenza umile, silenziosa e tuttavia
efficace e salvifica, realizzata tramite una comunione intima tra la natura
divina e la natura umana; unione misteriosa che non reca pregiudizio alcuno
alla prima e che risulta altamente salutare per la seconda.
L'obiettivo salvifico fissato dalla bonta e dall'amore di Dio, consiste
nell'eliminare, mediante la venuta del Verbo Incarnato, il potere della morte,
che era penetrato nella esistenza dell'uomo a causa del peccato.
Anche di fronte alla profondita del mistero dell' Incarnazione, per Basilio
vale la norma secondo la quale non bisogna indulgere ad inopportune curiosit!\ intellettuali. Occorre invece affidarsi al senso dell'adorazione, che reiide
l'uomo disponibile all'accoglienza del Salvatore.
3. Riferendosi al testo evangelico che narra la nascita di Gesil. Cristo, l'omileta rivolge la propria attenzione a Maria, per mezzo del cui corpo Dio ha
realizzato l'economia della salyezza in favore degli uomini. Egli spiega le
1

I numeri di questo schema ripetono quelli dell'edizione maurina.
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ragioni per cui il Signore ha vol~to nascere da una donna che fosse contemporaneamente vergine e sposa di un uomo.
4. Subito dopo cerca di comprendere i problemi insorti nell'animo di Giuseppe a causa della misteriosa gravidanza della sua sposa e di interpretare
le parole con le quali l'angelo gli ha manifestato in sogno la volonta di Dio.
Le parole dell' angelo consentono di intuire il carattere assolutamente straordinario della generazione umana del Verbo Incarnato. Spiega che al bambino nato da Maria fu imposto il nome di Gesu perche doveva essere il Salvatore del suo popolo. Interpreta poi la profezia di Is. 7, 14 sostenendo che
il profeta intendeva parlare di una vergine nel senso stretto della parola e
che non voleva affatto indicare una comune fanciulla, il cui parto non avrebbe comportato nulla di eccezionale e non sarebbe stato interpretato come
un segno prodigioso.
5. Basilio si compiace di precisare che la convivenza di Maria con Giuseppe,
dopo il concepimento verginale del Figlio di Dio, e stata caratterizzata da
tutti quei comportamenti che sono normalmente suggeriti agli sposi dall'amore e dalla reciproca premura. Una sola cosa e impensabile: che ella abbia
mai avuto, nel corso della sua eistenza, dei rapporti coniugali. La sua verginita perpetua e testimoniata dal comune sentimento dei fedeli, i quali,
lungo tutto il corso della tradizione cristiana, non hanno mai potuto pensare
che Maria abbia perso la sua verginita.
Basilio dissipa i dubbi che possono nascere dalla lettura delle parole del
Vangelo: "Non la conobbe finche non parlor'!. il suo Figlio primogenilo"1 ; e
riferisce la storia della morte di Zaccaria, come prova della verginita perpetua
·
della Madonna.
Il discorso si volge poi al racconto della venuta dei Magi, istruiti sulla
nascita del futuro Messia da un vaticinio che l' omileta sembra identificare
con quello del profeta Balaam2• Si parla dell'apparizione della stella; dei
motivi per cui convenne che degli uomini pagani come i Magi riconoscessero
ed adorassero il Messia prima degli Ebrei: perche le testimonianze positive
di persone avversarie sono sempre maggiormente credibili.
6.. Spiega poi le speciali caratteristiche della stella, che non puo essere confusa con nessuna delle stelle gia note, perche queste 0 sono fisse 0 si muovo.no
in continuita. Quella dei Magi talvolta si muove, talora si ferma ed una volta
e pure scomparsa.

1

Matt. 1, 25.

2

Numeri 24, 15-17.

76
'I

Schema

Basilio passa poi ad illustrare il simbolismo dei tre doni recati dai Magi,
seguendo delle spiegazioni che affondano le loro radici nella piil. remota
antichita cristiana. Vede nell'oro, nell'incenso e nella mirra la materializzazione di una profezia di Balaam1. Prosegue invitando i fedeli ad imitare
l'atteggiamento di gioia e di adorazione dei Magi.
Illustrando il significato salvifico e Iiturgico del Natale, l'omileta proclama l'evento di Betlemme come motivo di festa e di esultanza peril mondo
intero.
II discorso, avviandosi alia conclusione, assume nuovamente il tono
apologetico dell'inizio. Basilio polemizza con coloro che reputano l'Incarnazione indegna della maesta divina. Cio non e vero, perche il Cristo ha salvato la natura umana da lui assunta senza lasciarsi da questa corrompere.
Infine esorta ad accogliere con spirito di fede e di adorazione il Signore,
seguendo I'esempio dei santi personaggi del Vangelo, giacche la luce della
verita divina brilla solo per coloro che hanno gli occhi del cuore purificati.
1

Numeri 24, 9.
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v.
IL CONTESTO DOGMATICO
DELLA XPIETOY rENNHEIE

Prima di affrontare il discorso dell'Incarnazione, che costituisce il soggetto vero e proprio dell'omelia, Basilio si riferisce brevemente al dogma
trinitario della generazione eterna del Verbo divinodal Padre e lo presenta
come il necessario presupposto per una retta impostazione del discorso
sull'Incarnazione. In questa rapida parte introduttiva1 , gli obiettivi dell'esposizione emergono con sufficiente chiarezza, sebbene si intreccino l'uno con
l'altro senza susseguirsi in ordine logico. ll vescovo di Cesarea intende insistere su tre punti precisi: l'affermazione dell'uguaglianza di natura del
Verbo con il Padre; per conseguenza ribadisce la condanna dell'errore ariano,
opposto a questa dottrina. Il terzo obiettivo, implicito nei due precedenti,
e quello di stabilire un sicuro punto di partenza per il discorso successivo
intorno al Verbo Incarnato.
A. GENERAZIONE ETERNA DEL VERBO

La generazione del Figlio dal Padre e un mistero che si puo enunciare,
rna non spiegare, perche i concetti e le parole umane si rivelano inadeguati
a tale compito 2 • In effetti illinguaggio dell'uomo, legato a condizionamenti
spaziali e temporali, non puo descrivere l'esistenza eterna del Padre ne la
generazione del Figlio, realta anteriori al tempo e la cui dinamica intrinseca

PG 31, 1457 C - 1460 B.
Va tenuto presente che S. Basilio ha di solito una concezione Jeggermente pessimistica
delle possibilita conoscitive della mente umana e considera piuttosto ristretto il suo campo
di applicazione. Egli pensa che l'uomo puo raggiungere la certezza razionale in quell'evidenza che si ottiene, per via di deduzione, dall'interpretazione dei dati sensibili. Fuori
di questo terreno, lo spirito umano deve confessare la sua impotenza. Non solo; rna perfino
nella conoscenza delle realta mondane Basilio propende a riconoscere un ruolo importante
alia rivelazione divina.
1
2
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resiste ad ogni tentativo di schematizzazione spaziale1• Per questa ragione
ed anche per evitare un confronto pericoloso e fuori posto con la terminolngia
errata di Eunomio, che avrebbe potuto frastornare la mente dei fedeli,
attenti alia celebrazione di una liturgia, Basilio preferisce ricorrere alia
Scrittura da cui ritiene di poter attingere un linguaggio piu adatto a rendere
l'idea della generazione eterna del Verbo dal Padre e delle relazioni esistenti
tra le due persone divine. Dagli scritti di Basilio emerge di continuo una
spiccata predilezione per illinguaggio biblico, allorche si tratta di affrontare
le verita della fede; anzi egli sembra dimostrare un'invincibile diffidenza verso parole che non sono reperibili nella Scrittura2•
Con un'evidente allusione ad Ebrei 1, 3, l'omileta afferma che il Figlio
e la splendore proveniente dalla divinita: a:navyaap,a and •if~ M~'f/~ 3 • Si
tratta di un testo che Basilio sfrutta volentieri nei suoi scritti4 , non solo per
1 E' interessante notare come nell' Epist. 7, scritta all'amico Gregorio Nazianzeno durante gli anni del ritiro di Annisi, Basilio accenni all'incapacita del linguaggio umano nel
descrivere le verita divine, in termini che manifestano una sorprendente somiglianza con
il testo della Xg:
naua Oeoil.oytuf} rpwvf} et..O:rroov P,BV
6 p,ev voile; -rwv neay p,d-rwv
ei\O:rroov, 6 oe i\oyos -rwv
eu-rw -rijc; owvotac; -roil il.ey6v-roc; ...
voov1-1evoov ndil.w Kcrra6eecrrepos
0 i\oyos acr6evecrrepes nwc; nerpvue
(PG 31, 1460 B).
otauoveiuOat -roic; VOOVI-\EvO!S.
(COURT I, 21-22 ; PG 32, 245 A).
Aggiungiamo che questo principio dell'assoluta trascendenza del mistero divino rispetto
ai. mezzi espressivi di cui dispone l'uomo e constantemente presente all'esegesi non solo di
Basilio, rna anche degli altri Padri cappadoci.
2 Cf. HUMBERTCLAUDE P., La doctrine ascetique de Saint Basile de Ct!saree (Paris
1932), p. 143; BARTELINK G. J. M., "Observations de St. Basile sur Ia langue biblique et
theologique", in Vigiliae Christianae, 17 (1963) 85-104.
s PG 31, 1457 C.
~ Si possono citare numerosi passi delle sue opere:
Hom. in Ps. 45, 5
PG 29, 424 C
Adv. Eunom. I, 18
29, 553 A
29,588 A
II, 8
II, 17 (Io usa tre volte)
29,605 B
De Spir. San. 15
32,92 A
16
32,96 A
Epist. 38, 6-7
COURT I, 88-89
32, 336 C - 337 B
"Anaphora Byzantina", in HAENGGI-PAHL, Prex Eucharistica, p. 234.
Qualche volta usa Ia forma verbale dnavydCw come in Adv. Eunom.l, 20 (PG 29,
556 C); II, 17 (605 B). Egli riserva questa terminologia soltanto alia generazione del
Verbo. E' raro che in tal caso usi altri termini. Un'eccezione e costituita da De Spir.
San. 19: -roil Ila-reoc; dnoil.dp,1pac; (PG 32, 104 A). Quando parla di splendore riferendosi
alia cose create, ricorre ad un vocabolario diverso, come rpatoe6-r1Jc; (De renunt. saec. 10,
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la sua derivazione biblica, rna sicuramente anche per la sua efficacia semantica e per la sua chiara analogia con il pensiero neoplatonico che egli
ben conosceva e dal quale traeva talvolta ispirazione per la sua dottrina
trinitaria. E' in questa specie di emanazione dello splendore del Figlio
dalla gloria del Padre che Basilio vede la generazione eterna. La medesima .
realta viene da lui illustrata con un'altra analogia di ispirazione platonica.
II Figlio e come l'immagine derivante dal prototipo: el~wv and -,;oii new-,;on)nov1. II vocabolo el"wv e comune sia alia filosofia greca che al Nuovo
Testamento. In due passi neotestamentari Cristo viene presentato come
I' el~wv -,;oii @eoii 2 e lo stesso Basilio, in due testi che gia abbiamo citato,
lo definisce immagine del Dio invisibile3 e immagine insieme all'archetipo 4•
Altrove .precisa che se quaggiil un'immagine e tale per imitazione, lass it ii
Figlio lo e per natura5 •
Ma nell'omelia Basilio non insiste a lungo in queste considerazioni,
perche sa bene che spiegazioni del genere non saprebbero soddisfare la
curiosita del ·suo fittizio interlocutore eunomiano. Contro costui invece
rispolvera alcuni motivi apologetici gia presenti nella sua precedente polemica contro Eunomio.
Con il vescovo di Cizico, che aveva spinto la sua interpretazione della
dottrina di Ario aile conseguenze estreme di un puro razionalismo, ii vescovo di Cesarea ebbe una controversia lunga e vivace, di cui possiamo seguire
le fasi attraverso la sua opera Adv. Eunomium 6 •
PG 31, 648 C), avy?j (Regulae (usius tract. II, 1, PG 31, 909 C; De Spir. San. 23, PG 32,
109 B), J.ap.:ne6nu; (Reg. (us. lr., ibid.; De graliar. act. 7, PG 31, 233 C). Quanto al termine
o6,;a, Basilio lo usa per indicare Ia natura divina: cosl nelle Regulae (us. tr. (ibid.) e nella
omelia In Sab. Ar. Anom. 4, dove spiega come o6,;a corrisponda a v:n6a·wcn, ( =divinita) e
d:navyaap.a a xaea"-r:?]e (= persona del Verbo) (PG 31, 608 B). Anche i due Gregori manifestano una certa inclinazione all'uso di questa terminologia, probabilmente sotto l'influsso
di Basilio.
1 PG 31, 1457 C.
2 2 Cor. 4, 4 e Coloss. 1, 15.
3 El"wv {}eov -r:ov doechov (De Spir. San. 15, PG 32, 92 A; Epist. 236, 1, CouRr III,
47-49, PG 32, 877 A).
4 El"wv p.e-r:a -r:oii aexe-r:v:nov (De Spir. San. 16, PG 32, 96 A).
5
ovv eanv ev-r:avea p.tp.1]7:t"W' 1] el"wv, TOVTO e"ei cpvat"W' 0 Yl6, (Ibid., 45,
149 C).
6 Solo i primi tre libri di •quest' opera basiliana possono essere considerati autentici.
II quarto e il quinto sembra si debbano attribuire a Didimo ii Cieco. Cf. FuNK F. X
Die zwez lelzten Bucher der Sclzri(l Basil ius des Grossen gegen Eunomius (Paderborn 1899),
SS. 291-329; LEBON J., "Le Pseudo-Basile (Adv. Eunomium IV- V) est bien Didyme d'Alexandrie?", in Le Museon, 50 (1937) 61-83.
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Nell'omelia di Basilio non vengono mai nominati ne Ario ne Eunomio;
rna per vivacizzare il discorso e per coinvolgere pili efficacemente i fedeli
nella dinamica spirituale del mistero celebrato, l'omileta inventa quel fittizio interlocutore di cui si e detto, al quale attribuisce atteggiamenti, difficolta
e problemi che ormai anche i suoi uditori stavano vivendo in quanto testimoni delle polemiche trinitarie e cristologiche del tempo. Gia all'inizio dell'omelia lo rimprovera di voler nutrire inopportune curiosita sulla generazione
eterna del Verbo e lo esorta a rinunciare a dei tentativi destinati a rimanere
senza esito alcuno1 •
Le frasi che Basilio mette sulla sua bocca corrispondono ad affermazioni
di inconfondibile stampo ariano e piu precisamente eunomiano. La prima
di queste citazioni suona come segue: "Il Padre era e il Figlio fu generato" 2•
Chiaramente queste parole attribuiscono al Padre I' esistenza in assoluto,
scevra da condizionamenti temporali e causali, mentre al Figlio appartiene
in proprio una generazione passiva che lo colloca nei Iimiti del tempo e delle
cose create, esattamente secondo ii concetto che della generazione si era
fatto lo stesso Eunomio. Perch'> Basilio ammonisce l'avversario a non chiedere ne il quando (no-re) ne il come (nw~) di questa generazione, perche ii
primo quesito ci colloca nel tempo, mentre il secondo orienta la nostra risposta verso l'esperienza del fenomeno della generazione corporea, con la
quale la generazione del Verbo ha solo un rapporto di pura analogia. Infatti fin dalle prime battute dell'omelia, Basilio non esita ad attribuire alia
divinita una generazione "propria" (lMa) 3, diversa evidentemente da quella
corporea, impossibile a descriversi in termini razionali4 perche eterna (dtow~)
ed arcana (aeeryro~) 5 •
Una seconda affermazione ariana che spiega la precedente e dalla quale
Basilio mette in guardia ancora una volta i suoi fedeli, puo tradursi in
questo modo: "Se fu generalo, non era" 6 • Anche questa frase era un enunciato

1
2

PG 31, 1457 C, 1459 A.
Ila-r:ruJ rjv "al Ylci~ eyevv1)01'] (PG 31, 1457 C). Si nota immediatamenta Ia somiglian-

za di questa asserzione con Ia frase di Ario: "Mentre il Figlio non esisleva, il Padre era
Dio" (Citata da ATANAsiO, De Synodis 15, PG 26, 705 D).
3 PG 31, 1457 C.
4 'Ave:ntv61']7:01' elva£ AO')'£Uf.Wi~ "al aq;a-r:ov efJpauw dvOew:nlvo£~ (Ibid., 1457 D 1460 A).
5 Ibid.
6 El eyevv1)01'] ov" rjv (ibid.). Una citazione con analogo significato si trova anche
nell'omelia pseudocrisostomica Tfi :neo-r:eer;! r.vew"fi• precedentemente menzionata (PG
62, 768, 67-68). Lo rileviamo peri motivi esposti sopra (Vedi pag. 26 e 67).
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ereticale ben noto. Ci troviamo di fronte ad errori che Basilio citta piil volte
nei suoi scrittil e non e difficile riconoscere sotto que~te citazioni le teorie
che Eunomio professava riguardo al mistero trinitario. Egli faceva consistere l'essenza divina nell' aysvvrwta, prerogativa che apparterrebbe soltanto al Padre, mentre del Verbo sarebbe prQpria la condizione dell'essere
generato. Pertanto tra la ayswrwta del Padre e la yewrJatt; del Figlio, Eunomio vedeva una differenza di natura2, mentre Basilio parlava di una sola
natura (ovala) 3 • Partendo dalle sue premesse, Eunomio aveva buon gioco
nel sostenere che, affermare da una parte la generazione del Figlio e difendere dall'altra la sua eternita e divinita, significava cadere in contraddizione.
Per questo egli riservava la divinita al solo Padre e la negava al Figlio e allo
Spirito Santo.
Il vescovo di Cesarea aveva gia dimostrato nel secondo libro dell' Adversus Eunomium che il Figlio, quantunque generato, possiede la medesima
sostanza divina del Padre. Altrettanto aveva fatto nel terzo libro per quanto
concerne lo Spirito Santo. Nella Xg ritorna sull'argomento ed obietta agli
avversari che non vie alcuna contraddizione tra l'essere Dio e l'essere generato. Cio che costituisce problema e l'impotenza dell'intelligenza umana, troppo inferiore alla profondita del mistero su cui vorrebbe indagare. Eunomio
aveva messo alla radice di tutti i suoi errori la pretesa di dichiarare che l'essenza divina e perfettamente conoscibile sul piano razionale.
Questa questione e affrontata da Basilio nell' Adversus Eunonium ed in
alcune lettere scritte verso il 376, destinate probabilmente ad Anfilochio.
Egli afferma che e possibile di per se conoscere Dio; rna poicbe la sua grandezza supera ogni m~ana percezione, la conoscenza che abbiamo di lui e
limitata alle ridotte possibilita di un essere piccolissimo (v:nd -,;ov f.UU(!07:a-,;ov) qual'e l'uomo4 •

1 Ncll'omelia In illud In principia erat Verbum l'omileta ci offre parecchi esempi di
questa terminologia eunomiana; rna c'e in particolare una frase che suona con una chiarezza
quasi brutale: El eyevv~61J, OV" i]v "al :neo TOV YB'II'II1J6ijvat ov" i]v "al e; ov" O'IITW'II 7:~'11

v:n6cnaaw eJ.af3e ("Se e stato generato, non era e prima di essere generato non era ed ha
assunto l'ipostasi da cio che non esisteva") (PG 31, 473 B).
2 Basilio ci informa che, secondo Eunomio, 1'dywv1Jf1[a sarebbe l'ovala di Dio (Adv.
Eunom. I, 4, PG 29, 512 B).
3 Si puo vedere Contra Sabel. Ar. Anom. 3 (PG 31, 605 A-B). Nella Xg invece l'omileta
evita di entrare in disquisizioni troppo tecniche, consapevole del momento liturgico che
sta vivendo con Ia sua Chiesa. Egli non usa neppure il termine ova[a, nonostante !a sua
import:anza sui piano teologico.
4 Epist. 233, 2
. CoURT III, 40
PG 32, 868 A.
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Di Dio inoltre si possono conoscere gli attributi (p,syaAout67:'Y}~. dvvaaocpla, aya(J6-,;rJ~. ne6vota, 1:0 Mxawv av-,;ov •if~ uelasw~) rna non
l'essenza (ovala) 1 • La fede fa conoscere che Dio esiste, non cio che egli e
(8n ea-,;l Oso~, ovxt -,;[ ean) 2 • L'esistenza e gli attributi di Dio diventano a
noi noti attraverso la creazione (ana 1:fj~ -,;ov u6ap,ov u-,;[asw~) 3 •
II secondo errore radicale di Eunomio consiste nell'aver preteso di razionalizzare eccessivamente ii concetto di generazione, fino a concludere che
esso e inapplicabile a Dio. Basilio si limita a confutare l'interpretazione
eunomiana del vocabolo eys'lw/jOrJ 4 e fa vedere come esso indichi l'origine
(aex?J) e la causa (ai'nov) della generazione del Verbo ed ii tipo di relazione
che questi ha con il Padre5 • Non vuole affatto significare una successione
temporale ne un rapporto di dipendenza creaturale, come pretendeva Eunomio6. II vescovo di Cesarea osserva che, se la generazione fosse avvenuta
nel tempo, i secoli sarebbero anteriori al loro creatore7, dal momento che
egli vede nel Verbo ii cooperatore di Dio nella creazione delle cose del mondo,
compreso l'uomo8• Anche su questo punto ha una concezione radicalmente
p,t~,

Epist. 234, 1
COURT III, 42
PG 32,868 C.
Epist. 234, 2
CouRT III, 43
PG 32, 869 B.
a Epist. 235, 1
PG 32,872 B.
CouRT III, 44
Nell' Adv. Eunom. I, 14 scrive che, attraverso le operazioni di Dio e riconoscendo il Creatore nelle creature, noi siamo portati a percepire la sua bonta e sapienza (PG 29, 544 B).
Sui tema della conoscenza di Dio vedi anche In Mamantem 4 (PG 31, 596 D - 597 A).
Cf. LossKY V., The Vision of God, (Leighton Buzzard-Bedfordshire 1973), pp. 64-67.
4 E' un vocabolo che Basilio non sembra usare mol to volentieri, perche non e di or1gine
biblica; tuttavia, per motivi polemici, gli e impossibile evitarlo.
5 Nell' Epist. 210, 4 ricorre alia medesima terminologia per significare il tipo di rapporto esistente trail Figlio e il Padre. Questi e l'aexn e l'al-cta del Figlio (CouRT II, 193,
PG 32, 773 B), mentre egli stesso e senza principia (llvaexo,) (Adv. Eunom. 11, 17, PG
29, 608 B).
6 Basilio faceva osservare all'avversario che l'anteriorita della causa non deve intendersi in senso cronologico (ov otarrc7JJ.tan), rna in senso logico (-rqi ).oytaJ.tqi) (Adv. Eunom.
I, 20; PG 29, 557 B). Inoltre inDio il concetto di causa non esprime un conseguente stato
di inferiorita e di subordinazione nel Verbo generato. Dio infatti, essendo una causa perfettissima, non puo che essere principia di una realta uguale a se stesso e lo stesso concetto
di causa e un termine puramente analogico che nel nostro caso supplisce alia deficienza del
linguaggio. I Padri Greci erano ben consapevoli dei limiti di questa terminologia. Cf.
LossKY V., Orthodox Theology: An Introduction (Crestwood N.Y. 1978), p. 47.
7 PG 31, 1460 A. Cf. Hom. in illud In principia 2: "Come e possibile che il creatore del
tempo, nella sua generazione, sia stato sottoposto alle condizioni stesse del tempo?" (PG
31, 476 B-C); De Spir. San. 14, PG 32, 88 C.
s Cf. Epist. 236, 1, CouRT III, 47-49, PG 32, 877 B. La concezione cosmologica basiliana sulla creazione e tipicamente paolina e riecheggia 1 Cor. 8, 6, dove il Cristo viene pre1
2
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diversa da quella di Eunomio, il quale considerava il Verbo quasi come un
semplice strumento esecutivo della volonta creatrice del Padre. Basilio invece sostiene che la creazione e opera del Padre mediante il Figlio, senza
intendere con questo che la potenza creatrice del Padre sia imperfetta
(au.il~~). o che l'operazione del Figlio sia deb ole di per se stessa ( a:rovo~)
bensi denotando la loro unione di volere1 • Al di fuori delle relazioni trinitarie, il Verbo e, come il Padre, sorgente dell'essere e della vita; deve pertanto
possedere egli stesso l'essere in tutta pienezza. Su questo punto, il pensiero
del vescovo di Cesarea e chiarissimo: "Non cesserai di chiamare non esistente,
o empio, colui che veramente esiste ('rc:lv o'JI1:w~ ov-r:a); che e la sorgente della
vita (-c~v 117YJY1JV -cfj~ Cwij~); colui che causa (naeeu-ctu6~) l'essere a tutto cio
che esiste" 2•
Per riassumere il pensiero di Basilio sulle operazioni divine ad extra,
basta riferirci ad un passo del suo trattato sullo Spirito Santo. Egli vede nel
Padre la causa primordiale (neoua-caeu-ctu~), nel Figlio la causa operatrice
(~'YJfUoveytu~) e nello Spirito Santo la causa perfezionatrice (-ce.iletwnu~ 3 ).
Nella Xg pero l'omileta non prolunga il suo esposto sul mistero del
Verbo eterno. Egli si rende conto che la logica delle parole rischia di imbrigliarlo in un discorso che egli vuole evitare, essendo consapevole della
sproporzione esistente tra la profondita del mistero e le deboli capacita
dell'intelletto umano di afferrarlo; tra le poche nozioni di cui disponiamo in
proposito ed il linguaggio ancora pii:t fragile con cui possiamo esprimerci.
Percio conclude in modo repentino il suo dire sulla generazione eterna
del Verbo di Dio. Ma questa breve esposizione iniziale costituisce un'appropriata introduzione al tema vero e proprio dell'omelia, che e la generazione
temporale del Cristo. Infatti nel clima storico-teologico dell'epoca, contaminato dagli errori dell'arianesimo, una retta ed ortodossa interpretazione
del mistero salvifico del Verbo Incarnato, dipendeva strettamente dal concetto che ci si faceva della sua relazione personale con il Dio Salvatore.

sentato non solo come un mediatore di salvezza per l'umanita, rna anche come collaboratore
del Padre nell' opera della creazione; ed entra nella prospettiva di Colas. 1, 15, aperta verso
una dotrrina della creazione, incentrata sui Cristo.
1 De Spir. San. 21, PG 32, 105 C.
2 Adv. Eunom. II, 18, PG 29,609 A.
3 De Spir. San. 38, PG 32, 136 B. Ci troviamo di fronte ad una concezione tipicamente
cappadoce, la quale implica che tutte le operazioni divine nel mondo siano trinitarie.
Cf. LossKY V., Essai sur Ia Theologie mystique Cle I' Eglise d'Orient (Paris 1944), p. 96;
idem., Orthodox Theology, p. 55; MEYENDORFF J., Byzantine Theology. IIistorical Trends
and Doctrinal Themes (New York 1976), p. 168.
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B. NASCITA DI GESU CRISTO

Se da una parte viene oggi riconosciuto il ruolo fondamentale svolto
da Basilio durante il periodo della crisi ariana, sia per il ricupero dei vescovi
orientali all'ortodossia della Chiesa che per l'elaborazione di una teologia
trinitaria la quale servira a gettare delle solide basi alla retta dottrina cristiana, d'altra parte si tende a minimizzare il suo contributo alla soluzione
del problema cristologico, nei termini in cui era stato sollevato prima dall'arianesimo e poi dall'apollinarismo1 • La Xg invece sembra esigere una rivalutazione del pensiero di Basilio sul mistero del Verba Incarnato. A questa
proposito, la dottrina a cui l' amelia fa riferimento rispecchia con sorprendente fedelta il clima di polemica cristologica del tempo, al quale del resto
lo stesso omileta accena in alcune sue lettere scritte intorno all'anno 377.
Nella lettera 260 indirizzata al vescovo Ottimo, spiegando la profezia di
Simeone sul Cristo posto come segno di contraddizione, Basilio menziona
certi eretici i quali "non cessano di litigare a riguardo dell' Incarnazione del

Signore; gli uni sostengono che ha preso un corpo; altri che la sua venula e
stata incorporea (aawf.ta-r:or;); altri ancora che abbia avuto un corpo passibile
(na(JYJ-r:6v); alcuni che abbia assolto alla funzione corporea della salvezza
(-r:~v <5ta awf.ta-r:or; oluovof.tlav) mediante un'apparenza irreale (cpav-caatq. -cwt);
altri che abbia avuto un corpo lerrestre (xoiu6v); altri ancora un corpo celeste
~enoveavwv); gli uni che disponga di un'esistenza eterna (neoatwvwv i5nae~w)2; gli altri che abbia avuto origine da Maria (&.no Mae tar; -r:~v aex~v eaxn~evat)3".

Nella lettera 261, scritta ·ai cristiani di Sozopoli, il vescovo di Cesarea
precisa la sua polemica, accusando apertamente gli eretici di voler distruggere il piano divino della salvezza e di rendere vana la grazia che a tutti gli
uomini deriva dal mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio 4 • Essi fanno
questa negando che il Verba sia venuto nella carne5•
Si tratta di eretici che non fanno altro che rispolverare il vecchio docetismo, aggiungendo ulteriore confusione a quella ghl. causata dagli ariani.

1 GRILLMEIER A., Christ in Christian Tradition (London 1965), pp. 278-279; LIEBAERT
J., Christo Iogie. Von der apostolischen Zeit bis Chalcedon (Freiburg i. Br. 1965), ss. 75-77.
2 Si incontra la stessa espressione in Adv. Eunom. II, 17 (29, 608 A).
3 Epist. 260, 8
COURT III, 114
PG 32, 965 B.
Cf. ORIGENE, Hom. 17 in Lucam 4, SC 87, 254, PG 13, 1843 B-C.
4 Epist. 261, 1
CouRT III, 116
PG 32, 968 C
5 Ibid., 2
COURT III, 117
PG 32, 969 B.
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Basilio ribadisce il principio teologico secondo cui l'efficacia salvifica dell'Incarnazione dipende dalla realta della natura umana del Salvatore. Siccome
poteva essere salvato soltanto cio che veniva da lui assunto, occorreva che
egli assumesse una natura umana vera ed in tutto uguale a quella degli
uomini che egli veniva a salvare.
Gia nel secondo secolo Tertulliano aveva usato questo principio soteriologico in funzione antignostica, per affermare la presenza di un'anima umana
nella persona di Cristo1• In Oriente fu Origene a ricorrere per primo al
medesimo argomento, egli pure per un motivo cristologico, dovendo difendere
la natura umana completa del Salvatore, fatta di r1Wf-ta, 1fJVXfJ e 1r:vevf-ta,
come quella di ogni altro uomo 2• AI tempo di Basilio tale principio aveva
ormai acquistato un'importanza capitale nella confutazione dell'apollinarismb3, dopo che era stato ribadito nel 362 ad Alessandria dal Sinodo dei
Confessori4 • Ad esso si richiamano apertamente anche gli altri Padri Cappadoci5 e Basilio stesso lo adotta in pieno, esprimendolo mediante varie formulazioni6. Nella lettera 261, lo elabora in forma negativa:
Se la ~enuta del Signore none stata nella carne (ev aagui lm~rJt-tla), il
redentore non ha pagato per noi alla morte il prezzo del riscatlo, ne spezzo per
mezzo di se stesso il dominio della morte (-r:ov ()ava-r:ov -r:ijv {JaalA.etav). Se
una cosa infatti era cio che ricadeva sotto il potere della morte ed un'altra
cio che fu assunto dal Signore, la morte non avrebbe cessato di produrre i suoi
effetti, ne le·cose sofferte dalla carne portatrice di Dio (-r:fjq aaeuoq -r:fjq {)eorp6eov) non sarebbero accadute a nostro vantaggio; non avrebbero ucciso il
peccato nella carne; non saremmo vivi{icati in Cristo noi che siamo morti in
Adamo; non sarebbe siato ricreaio cio che era caduio; non sarebbe staio res laura to cio che era siaio disiruiio; non si sarebbe ricongiunio con Dio cio che ne
era stato separato dall'inganno del serpenie. Tutto questo viene negato da

1 De carne Christi 10, 2-3, CCL 2, 893-894.
2 Entretien d'Origene avec Heraclide, ed. J. ScHERER, SC 67 (1960) 70.
3 Cf. LIEBAERT J., op. cit., SS. 83-98.
4 MANSI J. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima coll.Jctio (Florentiae 1759),
III, 352 A.
5 E' noto il passo di Gregorio Nazianzieno: "Cio che non puo essere assunto, non puo
essere restaurato; cio che e unito con Dio, e quello che viene salvato" (Epist. 101, 7, PG 37,
181 C- 184 A). Gregorio Nisseno a sua volta scriveva: "La natura umana e stata salvata
in quanta fu unifa al Verba"; e: "Tullo cio che vi edi debole e di caduca nella nostra natura,
dopa essersi unito alla divinita, divenne cio che e la divinita" (Epist. ad Theophilum 7, PG
45, 1276 B-C).
6 Cf. 0RPHANos M. A., Creation and Salvation according to St. Basil of Caesarea (Athens
1975), pp. 95-97.
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coloro che affermano che il Signore e venuto con un corpo celeste (oveavtov
afi>t-ta)l.

Un altro errore viene stigmatizzato nella lettera 262 indirizzata al monaco Urbicio. Basilio accusa di assurdita coloro che intendono l'Incarnazione come un mutamento nella divinita stessa:
Ma poiche sento che ci sono alcuni i quali inquinano la retia dottrina
dell' Incarnazione del Signore con interpretazioni dis torte, li esorlo tramite la
tua car ita a rinunciare all' assurda opinione ( a:r:onoc; evvola) che essi hanno,
secondo quanto ci viene da alcuni riferito, e cioe che Dio stesso si e mutato in
carne e che non assunse la materia di Adamo attraverso la Santa Vergine, ma
che egli medesimo, con la propria divinita, si trasformo in natura materiale2 •

Basilio non ritiene necessario prolungare il discorso per dimostrare la
grossolanita di un simile errore, che egli definisce una vera e propria assurdita (-r:o a:r:onov) ed una bestemmia (?j {3J..aacp'fJflla), sintomo di una malattia
(-ro aeewa-r:'YJt-ta), di una manifesta infermita del ragionamento (aa8eveta -r:wv
J..oytat-tfi>v). E' cosa semplicemente impensabile che la grandezza infinita
della divinita possa restringersi alle dimensioni di un corpo umano. Basilio
torna a ripetere che errori di questo genere mettono a repentaglio il valore
salvifico dell'Incarnazione del Figlio di Dio, giacche soltanto nell'unione con
la divinita la natura umana puo ritrovare la salvezza, vincendo il potere della
morte3•
Questa situazione di polemica cristologica che riconosciamo attraverso
le tre lettere citate, inquadra perfettamente la problematica dottrinale intorno all'Incarnazione, che fa da sfondo all'omelia sulla Generazione di
Cristo. Medesimi sono gli errori contestati dall'omileta e medesimo e l'obiettivo perseguito nelle risposte; obiettivo che consiste ancora una volta nella
preoccupazione di salvare il carattere soteriologico della venuta di Dio nella
carne umana. Nell'omelia il discorso sui Verbo Incarnato inizia con un invito rivolto agli uditori perche questi si soffermino a costatare gli effetti della
nuova venuta del Signore sulla terra. Basilio era certamente cosciente che
il tema esigeva una trattazione molto lunga4 ; rna neUe omelie egli non vuole
fare discorsi teologici troppo lunghi; e nel caso specifico della Xg, dovendo
affrontare un altro mistero insondabile della fede, evita un'esposizione troppo
teorica e speculativa, preferendo illustrare la prassi da Dio seguita nella
realizzazione del mistero della salvezza.
1 Epist. 261, 2
2 Epist. 262, 1
8

4

III, 117
III, 120
Ibid. 2
CoURT III, 120
Cf. Hom. de Fide, 2, PG 31, 468 C.
CouRT

CouRT

PG 32,969 B.
PG 32, 973 B.
PG 32,976 A.

87

Omelia sulla generazione di Cristo (San Basilio)
Avendo gia premesso nell'introduzione che il Figlio e uguale al Padre
per natura, che possiede la stessa divinita del Padre, puo ora affermare che
con l'Incarnazione e Dio stesso a rendersi presente sulla terra, in mezzo agli
uomini: Osdr; e.nl yfjr;, Osor; b a:vOewnotr;l-. Ma questa presenza si realizza in
una maniera nuova. Basilio attira subito l'attenzione su due problemi attinenti a questa nuovo modo in cui il Dio incarnato si rende presente sulla
terra. Il prima e il problema riguardante la diversita di tale presenza ris' petto alle teofanie del Vecchio Testamento. Allora Dio si manifestava in
un contesto coreografico terrificante e spettacolare, in mezzo a bagliori
di fuoco e al suono delle trombe, mentre il monte santo delle apparizioni si
ricopriva di caligine e di fumo ed il fragore della tempesta atterriva gli
spettatori del fenomeno 2 •
Nel Nuovo Testamento al contrario, il Signore si rende presente nella
debolezza e nell'umilta di un corpo umano, in condizioni di completa uguaglianza con gli uomini, al fine di inaugurare con loro un colloquia fatto di
mansuetudine e di dolcezza3 • Pili avanti l'omileta ritornera sul medesimo
concetto, ispirandosi a Filipp. 2, 6-7, e precisando che il Signore nell'Incarnazione ha appositamente evitato di assumere la forma divina (Osov p,oeqylj)
per non incutere spavento alla debolezza umana4 •
L'omileta rileva inoltre una seconda differenza tra le teofanie veterotestamentarie e la presenza terrena del Signore nel mistero dell' Incarnazione.
Nell'Antico Testamento la presenza divina era operante solo ad intervalli,
quando Dio decideva di intervenire nella storia del popolo eletto, e vi erano
dei momenti in cui egli abbandonava a se stessi gli israeliti a causa delle lora
iniquita, della lora ingratitudine e dimenticanza. Nella storia dell'alleanza
1 PG 31, 1460 B. Pili avanti nell'omelia, l'espressione 8eor; ev dv8edm:otr; verra usata
a chiarificazione del mistero rivelato anticamente per bocca del profeta (Is. 7, 14}, giacche
il termine Emmanuele si riferisce proprio a questa nuova maniera scelta da Dio per dimorare in mezzo agli uomini (1465 C).
2 PG 31, 1460 B. In questo testo e facile avvertire Ia presenza di alcune reminiscenze
veterotestamentarie. Cf. Esodo 19, 16-18; Deuter. 4, 10-12; 5, 2-5.
a Ibid. L'idea compare pure nella Tfi neo•ee~ "veta"fi• l'omelia pseudocrisostomica
che si fa insistentemente ricordare per i suoi rapporti con Ia figura di Basilio (PG 62, 765,
43-44).
4 Ibid., 1472 C. Nelle Regulae {usius lractatae il nostro dottore cita il testo di Filipp.
e Io accosta a quello di Is. 53, 4 dove si parla del servo di Jahve, che assumeleinfermita
e Ie miserie dell'uomo. Anche in questo passo viene sottolineato il modo che Dio ha scelto
per venire tra gli uomini; modo che suscita stupore ed ammirazione perche Dio ha rinunciato alia forma divina per assumere quella del servo (oovAov poerp~) (II, 3-4, PG 31,
913 D - 915 C).
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nuova invece il Signore esercita un'azione continua a favore del suo popolo,
dal momenta che egli si e congiunto con la nostra umanita. Da questa sua
nuova posizione, egli attira ininterrottamente a se l'intero genere umano1 •
Il secondo problema, del quale Basilio delinea con chiarezza i termini,
e quello relativo al modo con cui la divinita a presente nella carne umana.
L'espressione ()eo~ ev aae'Xl 2 appare complementare della precedente espressione fJeo~ ev aveewnou; e definisce il nuovo strumento epifanico della
presenza di Dio sulla terra. Basilio arriva a porre la questione non seguendo
un ragionamento logico, rna lasciendosi trasportare dalle reminiscenze bibliche che gli si presentano alla mente. Egli si fa porre due obiezioni dal suo
immaginario interlocutore: "Come mai per mezzo di uno solo si trasfuse in
noi lo splendore ?3 Come abita nella carne la divinita ?4•
Se Basilio intenda dialogare sempre con il medesimo innominato interlocutore o se pensi ad un altro diverso, e difficile poterlo affermare. Rimane
il fatto che, mentre la seconda domanda rientra manifestamente nelle tematiche della controversia ariana del tempo, la prima riguarda piuttosto la
questione della redenzione universale mediante l'unico Salvatore. L'accento

1

L'espressione fa ricordare, se non proprio terminologicamente, almena concettualmente Giov. 12, 32: "Quando saro esaltato, attirero tutti a me".
2 PG 31, 1460 B e C. Cf. anche 1461 A, 1464 A.
3 II vocabolo greco qui usato e Aa{tn:r:f]etov, che non si incontra in nessun altro testo
di San Basilio. A quanta ne sappiamo, lo si trova in un frammento di Melitone di Sardi:
-ro-rwv arn:ewv AaJt:TH:f]ewv. 0. Perler, che lo presenta come un apax legomenon e lo intende in senso battesimale, traduce l'espressione: "Le lieu oil se rallument les astres"
("Meliton de Sardes, Sur la Pil.que", SC 123 [1966] 230-231, e nota 1).
Non ci risulta che questa termine sia stato usato altrove dagli scrittori greci, ne cristiani
ne profani. In effetti non compare in alcun dizionario, neppure nel Thesaurus Linguae
Graecae o in dizionari specializzati come LAMPE G. W. U., Patristic Greek Lexicon. Garnier
aveva addirittura visto nella presenza di questa vocabolo uno degli indizi della non autenticita dell'omelia (DE SINNER L., II: xv).
D'altra parte la tradizione manoscritta e quasi unanime nel riportarlo. Certamente
hanno questa voce i codici che sono serviti all'edizione benedettina ed i codici combefisiani,
perche nell'apparato critico dell'edizione non vengono aggiunte altre varianti. Anche nelle edizioni precedenti, a partire da quella di Erasmo, leggiamo AaJtn•IJewv. Per quanta
ci consta, due codici, il Paris. gr. 1171 (f. 64r) ed il Patmiac. 380 (f. 159r) hanno la
variante B).af3ee6v (= rovina, danno), termine che se.mbra piil conforme al concetto
paolino di Rom. 6, 12-19, rna che esula tuttavia dal senso del nostro contesto omiletico.
Conosciamo due altri passi dove Basilio usa {3).af3ee6v: nelle omelie In illud Quod Deus
non est auctor malorum 9 (PG 31, 348 C- 349 B, due volte) e De gruliarum act. 2 (PG 31,
224 A).
4 PG 31, 1460 C - 1461 A.
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posto sull'espressione (Jt' lv6~, che richiama fortemente Rom. 5, 12-19, denota
l'intenzione dell' omileta di trasferire sui piano della salvezza la Iegge invalsa
per il peccato1 • Questo interrogativo pare destinato a rimanere senza una
risposta esplicita; rna una implicita risposta Basilio la da piil. avanti, quando
afferma che la terra accolse nel suo seno il Celeste2 ; per questo lo splendore,
grazie al Cristo, si e trasfuso in tutti gli uomini.
AI secondo interrogativo l'omileta risponde riaffermando con la Scrittura3 la realta dell' Incarnazione e dissipando con l'immagine del fuoco e
del ferro il timore di coloro i quali ritenevano che, incarnandosi, la d.ivinita
avrebbe subito un abbassamento ed una diminuzione. E' possibile riassumere il pensiero del nostro autore in alcune asserzioni ben precise.
1. L'Incarnazione non e avvenuta attraverso un qualsiasi cambiamento
nella divinita (ov pe:raf3a-r:t-xw~) bensi mediante una comunicazione(pe-r:adon-xi!J~) di questa alia natura umana. Chiaramente ci troviamo di fronte alia
medesima problematica toccata nella lettera 262, di cui si e detto sopra4,
dove Basilio accenna di passaggio al fatto che !'errore di coloro che attribuiscono un cambiamento nella divinita rende inutile il contributo della
Vergine Santa al mistero dell'Incarnazione6• Nell'omelia il vescovo di Cesarea descrive con una certa ampiezza la missione di Maria nel mistero e
pertanto sembra che questa precisazione dottrinale, velatamente polemica,
voglia aprire la strada all'ulteriore sviluppo mariologico.
2. In questo suo comunicarsi, la natura divina non viene per nulla sminuita (8./l.a-r:-r:ov-r:at). Infatti la divinita non puo essere soggetta a mutamento

La Iegge soteriologica del ot'ev6~ trova una sua particolare applicazione anche nella
TfJ fn(!07:E(!Q "V(!ta"fl (PG 62, 765, 71-72).
2 La voce ovedvto~ ricorda da vicino 1 Cor. 16, 47-49. In questi versetti il vocabolo,
nella variante di enovedvw~, viene pure attribuito al Cristo. La stessa attribuzione compare nel trattato De anima et corpore di Melitone di Sardi (ed. Perler, SC 132, p. 238, ·
I. 17 e 25). Ancora nella TfJ fn(!07:E(!Q. "V(!ta"fl troviamo ovedvw~ in senso cristologico
(PG 62, 767, 51).
3 Giov. 1, 14.
4 Si possono rilevare analogie terminologiche tra i due testi:
M-YJOB rpav1:aa6fJ~
·Q~ av1:ov 1:ov 6eov els aapKa
1)A1-.ot&o-6at •-fJv
•eanev•o~ ... athov -rfl ol"e{Q
ee&njTa IJETaf37<T]6E iaav
6eOTT]T1 el~ 7:1}'11 VAt"fJV rpVGtv
eis aapKa
IJETaf37<T]6Wros... 2. El yde
(Xg PG 31, 1460 D- 1461 A)
E7:(!clfn7J, "al ~A1-.otro611 ...
(Epist. 262, 1-2, CouRT III, 120,
1

PG 32, 973 B).
5
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locale o a trasformazione sostanziale, anzi riempie di se tutto cio che diventa
partecipe di essa.
3. Percio come il fuoco comunica la sua potenza al ferro, sem;a essere da
questo contaminato1, cosi Dio comunica alia natura umana la sua forza,
senza essere affetto dalla debolezza di questa ultima.
4. La natura umana del Cristo diviene a tal punto partecipe della divinita
che tra le due si stabilisce una vera e propria comunione (-cfl :neo~ Oeov uotvwvlq.2.
La carne di Cristo no~ e costituita da un semplice uomo nel quale Dio
· ha deciso di abitare, come in un soggetto separato dalla sua divinita; rna e
lo strumento intimamente congiunto con la medesima, grazie al quale il
Signore ha attuato il mistero della Incarnazione. Essa non forma un soggetto proprio, esistente in se stesso, rna viene assunta dalla persona divina
del Verbo.
Basilio pero aggiunge che, pur trattandosi di una vera e reale carne
umana, il suo processo di formazione si rivela misterjoso e straordinario.
Fin dal suo primo apparire si e presentata come una carne completamente e
perfettamente plasmata, senza doversi sottoporre ad un processo di formazione progressiva. L' omileta vede in questo fatto la naturale conseguenza
dell'intervento prodigioso dello Spirito Santo nella formazione del corpo di
Cristo, per cui fin dal primo instante della sua esistenza la carne del Verbo
fu perfetta, santa, esente da ogni peccato3 • Sui significato di questa precisazione avremo modo di ritornare piu avanti, illustrando il ruolo della Vergine
nella nascita di Gesu. Per il momento ci basta prendere atto come Basilio
non volesse intendere con questo che il Cristo fosse un uomo diverso dagli
altri per natura; anzi si puo ben dire che egli fosse un uomo completo e perfetto (d.?.eto~) in tutti i sensi. Egli lascia capire che ritiene piu che ovvio un
simile sottinteso; e che la risposta ad una questione del genere sarebbe del
tutto superflua (:neet-c-ca) 4 • C'e tuttavia una specie di discrepanza trail pensiero dell'omileta e la forma con cui viene espresso. La terminologia da lui
usata sembra talora orientata verso certe cristologie del suo tempo che definivano l'Incarnazione come rapporto "Verbo-carne", e che si presentavano
Ibid., 1460 C - 1461 A.
I termini usati indicano chiaramente che l'unione tra divinita e umanita avviene nella
persona del Verbo, rimanendo distinte le due nature. La dove Basilio invece vuole indicare un'unione di natura, come e il caso della generazione del Verbo dal Padre, parla di
"comunione secondo natura" ("a-rd rpvuw "otvwvla). Cf. Hom. de Fide 2, PG 31, 468 A.
3 PG 31, 1465 A-B.
4 Ibid., 1473 C.
1
2
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come delle reazioni alla tesi origeniana dell'intima e completa adesione dell' anima umana del Cristo al Verbo divino. Tali cristologie, di origine alessandrina, non ammettevano pertanto'l'esistenza dell'anima umana in Gesi:t.
Sarebbe stato il Verbo ad unirsi direttamente alla carne e a svolgervi egli
stesso le funzioni proprie dell'anima1 •
Nella Xg Basilio usa diverse volte la formula: Oso~ ev aaeut 2 , la quale
potrebbe far sorgere il sospetto che egli intendesse l'assunzione della sola
carne, senza l'anima, da parte del Verbo Incarnato. In realta il contenuto
del suo pensiero e orientato verso la cristologia antiochena del "Verbouomo"; e se egli insiste sul termine a&e;, e solo per evitare dubbi sulla ·
realta della natura umana del Cristo, non per eschtdere da questa la presenza dell'anima. Nei suoi scritti Basilio dimostra, senza ambiguita alcuna, la sua convinzione che il Verbo Incarnato abbia assunto una natura
umana completa e sia diventato un vero e perfetto uomo. Percii> quando
egli parla dell'Incarnazione, oltre ad usare la voce oluovop,ta, che esprime
il significato soteriologico del mistero 3 , sovente ricorre pure a dei termini
che ne definiscono il tessuto ontologico, come evawp,a-cwat~4 , aaeuwat~ 5,
e sopratutto evav0erfxrtrJdtq, 6 • Si tratta di una terminologia teologica piutCf. KELLY J. N. D., Early Christian Doctrines, 2nd ed. (London 1960}, pp. 280-281.
PG 31, 1460 Be C, 1461 A, 1464, A, 1473 C.
3 Oluovop.la e Ia voce piil frequente nei Padri Orientali per designare l'lncarnazione.
Con questo termine essi intendono significare Ia disposizione provvidenziale che regge
l'umanita del Redentore. Tuttavia, per sineddoche, essi ne estendono sovente il signifi'
cato a tutto cio che si riferisce a questa umanita.
4 Vocabolo probabilmente attinto dalle opere di Origene. Cf. TEODORETo, Quaesl. in
Genes. I, PG 80, 113 A.
5 II termine ha un uso molto antico. Secondo Ia testimonianza di Anastasio Sinaita,
esso apparteneva al titolo di un'omelia di Melitone di Sardi contro Marcione (Hodeg6s 13,
PG 89, 228 D). Riappare in Ippolito (Contra Noelum 16, PG 10, 825 A) e piu tardi lo si
incontra anche in Apollinare (Episl. ad Dionys. A 2, ed. Lictzmann, 257, 15-19).
6 Oltre che nella Xg (1473 A}, compare anche in altre opere, come si puo constatare nei
passi seguenti:
- Hom. in Ps. 32, 2
PG 29, 328 C
- Hom. in Ps. 45, 6
" 425 C
- Adu. Eunom. Ill, 7
" 669 B
- De renunl. saec. 7
" 31, 641 A
- De Spir. San. 57
" 32, 173 B
- Episl. 258, 2
CouRT III, 102
" 994 C
- Episl. 260, 8
" 114
" 965 B
- Episl. 261, 3
" 118
" 972 B
- Episl. 125, 2
II, 32
" 548 C.
Citando ii Simbolo Niceno, nell' ultimo testo, usa ii verbo evavOew:rtiw.
1
2
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tosto comune in quel tempo; ed occorre inoltre notare che la fraseologia
usata dal vescovo di Cesarea a proposito dell' Incarnazione, assomiglia molto
a certe espressioni che si ritrovano nei ~rammenti di Eustazio d'Antiochial.
Contra gli Ariani, Basilio si era preoccupato di distinguere nel Cristo le
proprieta divine da queUe umane, rna non si era mai soffermato a chiarire
il modo in cui egli concepiva l'unita della persona del Verbo Incarnato e la
sua costituzione psicologica. Sosteneva che la natura umana di Gesil, essendo
santificata grazie all'unione con la divinita2, possiede unicamente le passioni naturali e necessarie, non queUe legate ad una volonta depravata o ad
una vita dissoluta3 • Diversamente da Atanasio, che negava l'anima umana
al Cristo, Basilio l'affermava dunque come soggetto di passioni buone; rna
nei suoi scritti non insiste molto su questo punto. Sembra che egli vedesse
nell'anima soltanto un fattore necessaria per salvare da una parte la realta
dell'umanita del Verbo Incarnato, contra certe reviviscenze di docetismo
gnostico 4 ; dall'altra la trascendenza del Verbo, il quale non si sarebbe affatto
immedesimato con la carne umana, come pretendevano gli Ariani5• Bisogna
riconoscere che la struttura e la ricchezza psicologica dell'anima umana di
Gesil non suscitarono in Basilio alcun particolare interesse. Ma sarebbe fuori
posto accusarlo per questa di lacuna teologica. L'attenzione specifica ai
problemi di una vera e propria cristologia antropologica, esula dalle riflessioni dottrinali dei Padri del IV secolo.
Tornando alla Xg, e facile osservare inoltre come il metodo apologetico,
applicato nella parte introduttiva al discorso sulla generazione eterna del
Verbo, venga seguito anche nell'esposizione del mistero della nascita di
Gesil. Basilio si muove sempre su un duplice binario: quello della testimonianza scritturistica, valido specialmente per la fede, e quello dell'argomentazione razionale, indicato a soddisfare, almeno in parte, le esigenze della
ragione, alle quali egli non rinuncia mai completamente, quantunque veda
negli argomenti della fede una maggiore forza di persuasione6 •
1 Si puo confrontare, ad esempio, I' Epist. 261, 3 (CouRT III, 118; PG 32, 972 A-B) con
il frammento 41 di Eustazio (PG 18, 693-694). Cf. SPANNEUT M., Recherches sur les ecrits

d' Eustathe d' Antioche (Lille 1948), p. 108.
2 Hom. in Ps. 45, 4, PG 29, 424 B.
3 Cf. Epist. 236, 1, CouRT III, 47-49, PG 32, 877 B-C.
4 Cf. Epist. 261 e 262, CouRT III, 115-120, PG 32, 968 B - 976 A.
5 Cf. LIEBAERT J., op. cit., ss. 63-65. Nella Xg Basilio non va oltre Ia problematica del
suo tempo e si accontenta di affermare una completa umanita nel Cristo che gli consenta
di presentare ii carattere salvifico dell' Incarnazione.
6 Scriveva: "Coloro che amano ii Signore e che ritengono la dottrina appresa nella fede
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Ma il vescovo di Cesarea, Ia cui cristologia appare fortemente influenzata
dal pensiero paolino, vede Ia venuta del Figlio di Dio sulla terra, sopratutto in
prospettiva soteriologica1 • PerciC> Ia sua preoccupazione principale rimane
quella di inculcare nei suoi uditori Ia certezza che nell'Incarnazione si nasconde il mistero di un disegno salvifico che Dio opera all'interno dell'umanita,
divenendo egli stesso membro della famiglia umana2 • Questa volonta divina
salvifica si manifesta in due modi: in un'azione di distruzione ed in un'opera
di riabilitazione. II Verbo si incarna per distruggere Ia morte nascosta nella
nostra natura, secondo Ia dichiarazione paolina di 1 Cor. 15, 54; e lo fa alia
stregua dj una medicina capace di neutralizzare i veleni infiltratisi in un corpo; o come Ia luce che mette in fuga l'oscurita da una casa; oppure come i
raggi del sole che sciolgono il ghiaccio immerso nell'acqua3 •
Basilio insiste anche nella chiarificazione degli effetti positivi dell' Incarnazione. Se il Signore ha distrutto la morte ed il peccato ed ha purificato
Ia natura umana da cio che essa aveva di vizioso, come il sole purifica il
fango dal suo putridume4, da tutto cio consegue che Ia nostra carne, da
maledetta (xa•aeaOei:uav) qual'era, diventa santa (&ytauOfjvat); essendosi
indebolita (auOev?}uauav), viene rafforzata (8v6vvaftw0fjvat); dopo essere
divenuta estranea a Dio (aA.A.o•etwOei:uav Oeov), viene nuovamente congiunta a lui (oluetw0fjvat) 5 : essendo stata esclusa dal paradiso, di nuovo
viene ad esso ricondotta 6•
piii forte della dimostrazione dedotta dal ragionamento, costoro forse si procureranno una
maggiore persuasione" (Epist. 236, 1, CouRT, III, 47-49; PG 32, 876 C).
1 Nell'omelia De Jeiunio I, 9, parla esplicitamente della carne che il Verbo ha assunto
per noi: ijv v:n:ee fuu'iJv lf.vdapsv (PG 31, 177 C).
2 La realta dell'apparizione del Dio Salvatore in forma umana viene illustrata ancora
una volta con Ia Scrittura. II Cristo e contemplato come Ia personificazione stessa della
grazia di Dio (Tito 2, 11), il sole di giustizia (Mal. 3, 20), Ia vittoria sulla morte (1 Cor.
15, 54) (PG 31, 1461 B).
3 Ibid.
4 Ibid., 1473 B. In questo passo Basilio sfrutta piii a fondo l'immagine del fango <P6ePoeo~) che Origene per primo aveva usato per difendere l'incorruttibilita del Verbo nel
mistero dell'Incarnazione (Contra Celsum 6, 73, PG 11, 1408 C-D, GCS 2, 143). Cf. OuVAR A., "Sol invictus", in Ana/ecta Tarraconensia (1952) 2:1-12 (1956) 1:20-21; AuBINEAU
M., "Le theme du bourbier dans Ja litterature grecque, profane et chretienne", in RSR 47
(1959) 185-214. In Basilio Ia stessa immagine compare in De Spir. San. 53, PG 32, 168 B.
5 Possiamo rilevare una chiara somiglianza di termini con un altra omelia basiliana:
, AAAoTptw6evTES 6eov oui -cfj~ ap.ae-cla~. :n;al.tv el~ Ti;v oi KEIOTT)Ta dvs"..t1]07]p.ev (Hom.
de gratiarum actione 2, PG 31, 224 A).
6 {PG 31, 1464 A) Pur trattando argomenti teologici, Basilio ci fa vedere in questo passo
Ja sua preoccupazione· di evitare una terminologia troppo tecnica e delle formulazioni as-
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Tale e il disegno (oluovop,la) 1 concepito da Dio in ordine alia salvezza del
mondo (ra O'OJ7:1/(!ta 1:ov uoO'p,ov) 2 • Egli ha fatto in modo che l'uomo fosse
salvato dall'uomo assunto dal Verbo. "E' nato-af{erma l'omileta-perche
tu sia purificato da cio che ti e affine (dta 1:ov O'vyyevov~)" 3 •
Siamo di fronte ad un'ulteriore elaborazione del citato principio soteriologico secondo cui ha ricevuto la salvezza solo cio che e stato assunto dal
Verbo Incarnato. Antecedentemente Basilio lo aveva applicato anche al
celebre testo di Filipp. 2, 6-7: "Venne in forma di schiavo, per liberare il
genere umano caduto in schiavi~i:J."4 •
Possiamo agevolmente riconoscere in questa insistenza una velata polemica contro l'apollinarismo che praticamente negava le premesse essenziali
della redenzione. Rifiutando al Cristo un'anima razionale, che nell'uomo
agisce quale soggetto proprio del peccato, a causa della sua capacita di scelta
e di rifiuto, si rende impossibile la salvezza dell'umanita, percM il Redentore
non· puo salvare cio che non ha assunto. Come gli altri due Padri Cappadoci,
Basilio prese una decisa posizione contro Apollinare, anche se in un primo
tempo ha avuto qualche esitazione ad entrare nella controversia, probabilmente per diversi motivi messi insieme: la personalita indubbiamente prestigiosa ed autorevole del vescovo di Laodicea; la sua brillante ed avvincente
sintesi teologica; la sua antica e profonda amicizia con Atanasio; la stessa
situazione personale diBasilio il quale, fin verso il374, pur essendo duramente provato dalla fatica e dalla malattia, si trovava ancora coinvolto in una
difficile controversia con Eustazio di Sebaste e forse non si sentiva la forza ed
il coraggio necessari per ingaggiarsi in una polemica con Apollinare. Alia
fine pero il vescovo di Cesarea non pote rinunciare alia lotta contro una dottrina come quella apollinarista, che minacciava seriamente l'ortodossia nicena. Questo impegno polemico tardivo di Basilio contro Apollinare, potrebbe confermare l'ipotesi che !a Xg sia stata composta negli ultimi anni
della sua vita.
Nell'omelia e riconoscibile una diretta allusione alia dottrina apollinarista, dove si afferma che nel mistero dell' Incarnazione, la terra ha accolto
nel suo seno il Celeste5 • Anche Apollinare attribuisce il termine a Cristo, che
tratte. Preferisce ricorrere ad un linguaggio concreto, intercalato da immagini chiare,
significative e convincenti.
1 Ibid.
2 Ibid., 1473 A.
3 Ibid., 1473 B.
4 Ibid., 1472 C.
5 PG 31, 1460 C.
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egli definisce l'uomo celeste ( tJ:vOewnor; 8~ oveavov)l, perche in lui vede la
carne intimamente unita allo spirito celeste, dal momenta che la carne di
Cristo, fin dal prima istante della sua concezione ad opera della Vergine,
si e fusa con il Verba, fino a divenire una carne totalmente divinizzata e
glorificata; in altre parole: lacarne di Dio 2 •
Una Incarnazione cosi intesa ed espressa in tali termini, non puo evitare di far nascere il sospetto che essa introduca un mutamento nella divinita. Apollinare infatti colloca questa stretta unione tra la carne e il Verba
sui piano della natura. Egli non esita a parlare di unita di natura (Bvwutr;
cpvut?<;lj) tra il Verba Incarnato ed il suo corpo3 ; i due costituirebbero una
sola natura (f-lla cpvutr;)4 •
Basilio invece, nella Xg, definendo il Verba Incarnato come il Celeste,
lo contrappone alla terra nel cui seno e disceso e precisa che egli non ha perso
nulla della sua divinita; ne ha subito cambiamenti di sorta per il fatto di
aver assunto la natura umana per salvarla.
Ben oltre era andata la dottrina di Apollinare. Egli sosteneva che la
natura umana era stata propriamente assimilata dal Verba; rna nel tipo di
unione da lui proposta non si vede come possa essere salva l'immutabilita
di Dio e l'integrita dell'uomo assunto. Al contrario Basilio oppone una distinzione ben chiara tra il Verba e la sua natura umana, pur insegnando l'unita
d~i due in una sola ipostasi divina. All' "uomo celeste" di Apollinare, egli
oppone un Cristo nel quale solo il Verba e di origine celeste; la sua carne invece e assolutamente terrena.
Il mistero del Dio in carne umana e vista da Basilio come la conseguenza
della banta (aya06-rrJr;) e dell'amore di Dio per gli uomini (cptA.avOewnla).
Due volte nell'omelia egli ritorna su quest'idea ed in ambedue i passi si esprime con i medesimi vocaboli5• Con il termine aya06-rrJr; vuole significare
piu propriamente una qualita intrinseca della natura divina, mentre il termine cptl..avOewnla indica ovviamente una relazione della divinita con gli
uomini, fondata sull'amore6 • E' proprio di questa banta e di questa filan1

Fram. 25, LIETZ 210; Recap. 12, LIETZ 243.
Fram. 116, LIETZ 235; 153, 248; 160, 254; Recap. 29, 246.
3 Fram. 129, LIETZ 239; 148, 247.
4 Epist. ad Dion. 1, 2, LIETZ 257.
5 PG 31, 1461 B - C; 1473 B. Sembra chiara l'allusione a Tit. 2, 11.
6 II termine viene usato nello stesso senso in Hom. in Ps. 61, 4, PG 29, 481 C; Reg. (us.
Vll, 4, PG 31, 933 B; Bapt. I, 1, 2, 1517 D; 2, 5, 1533 C; Epist. 80, CouRT I, 181, PG
32, 456 B. In Adv. Eunom. 1, 7, si accompagna con la voce ol~ovo1-da (PG 29, 524 D).
Questi due attributi divini sono spesso nominati insieme anche da Atanasio, come il mo2
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tropia divina mirare ad uno scopo salvifico; per questo il Signore, manifestandosi agli uomini in carne umana, rivela subito la sua volonta di salvezza nei
loro confronti.
In questa prospettiva teologica Basilio, in cio seguito dagli altri Padri
cappadoci, vede l'Incarnazione nella sua proiezione futura di mistero salvifico; in essa e giit presente ed operante il mistero della redenzione dell'umanita, perche nel Verbo Incarnato l'uomo assunto e praticamente gia redento.
Se infatti il Cristo ha dato la sua vita per la salvezza del mondo, "allorche
offerse se stesso come sacrificio e oblazione a Dio a motivo dei nostri peccati"1 ,
ha potuto farlo nella sua veste di Verbo fatto uomo. Un semplice uomo, spiega Basilio, non potrebbe espiare per i peccatori, dal momento che egli stesso
e tale2•
Alla luce di questi testi si comprende bene perche Basilio vedeva nell' Incarnazione del Verbo la causa radicale della salvezza dell'umanita: perche
in questo mistero e lo stesso Figlio di Dio che si fa uomo per essere il Redentore del mondo.
vente della Incarnazione (Cf. De Incarn. Verbi 1, PG 25, 97 C; 4, 104 A-B. Nel secondo
passo li nomina tre volte).
1 Hom. in Ps. 28, 5, PG 29, 296 B.
2 Hom. in Ps. 48, 3, PG 29, 440 B.
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Daile indicazioni contenute nel testo stt=:sso della Xg, si deduce che l'omelia fu pronunciata durante una celebrazione liturgica, in occasione di una
festa che Basilio chiama Teofania (Oeocp6:vta) 1 • Una breve espressione posta
all'inizio del prologo orienta immediatamente l'atteniione verso l'idea che
ci si trovi di fronte ad un testo liturgico. L' omileta esorta i fed eli a venerare
in silenzio il mistero della generazione eterna del Verbo 2 • L'espressione:
"venerare in silenzio", in un contesto basiliano, richiama quelle verita di
fede che il vescovo di Cesarea definisce lJ6yp,a-r:a e che nei suoi scritti appaiono ben distinte dal cosidetto ufJevyp,a3 • Nel trattato sullo Spirito Santo
questa distinzione viene diffusamente spiegata. Mentre il termine ufJevyp,a
significa la dottrina ufficialmente proclamata dalla Chiesa, perche esplicitamente contenuta nella Sacra Scrittura, i Myp,a-r:a invece sono delle verita
pervenute attraverso le celebrazioni liturgiche (p,vu-r:f}eta). Si tratta sempre
di verita di fede, rna fatte oggetto di un insegnamento non esplicitamente dedotto dalla Scrittura4 e trasmesso in silenzio attraverso una misteriosa tra1 PG 31, 1473 A.
2 auJ>nfi T:tpdaOw (Ibid., 1457 C).
3 Uno studio breve rna convincente sulla distinzione basiliana tra dogma e cherigma e
stato pubblicato da E. AMAND DE MENDIETA ("The Pair x!Jevypa and 56ypa in the Theological Thought of St. Basil of Cesarea", in The Journal of Theological Studies, 16 [1965]
129-142). Cf. anche DoERRIES H., De Spiritu Sancia: Der Beitrag des Basi/ius zum
Abschluss des trinitarischen Dogmas, Abhandlungen der Akadernie der Wissenschaften in
G!ittingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Nr. 39 (G!ittingen 1956), ss. 121-128; FLOROVSKY G., "The Function of Tradition in the Ancient Church", in The Greek Orthodox
Theological Review, 9 (1963) 193-197; LossKY V., "Tradition and Traditions", in In the
Image and Likeness of God (New York 1974), pp. 145-148, GRIBOMONT J., "Esott\risrne et
Tradition dans le Traite du Saint-Esprit de Saint Basile", in Oecumenica (1967) 22-58.
4 E. AMAND DE MENDlETA dirnostra, citando testi del trattato De Spirilu Sancia, che
con l'espressione lf.yeafPO' 5t5aaxaJ.la Basilio non intende parlare necessariarnente di
tradizione non rnessa per iscritto, rna piuttosto di tradizione non contenuta nella Scrittura ("The Unwrillen and Secret Apostolic Traditions in the Theological Thought of St.
Basil of Cesarea", in Scollish Journal of Theology. Occasional Papers [London 1965) 21-39).
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dizione (qtwnopiV'Yj Uat ftV(17:tu-YJ 'T&a(!adMt~). Queste verita vengono nascoste ai non battezzati e riservate ai fedeli che hanno avuto una speCifica
iniziazione alia vita cristiana mediante il Battesimo e l'Eucharistia. Pili
avanti Basilio definisce di nuovo il dogma come una dottrina arcana e non
proclamata al popolo (ad'YJp,6qtev-r:o~ ual anoeerJ-r:o~) che i Padri hanno custodito in quieto silenzio e senza curiosita (ev anoJ..vneayp,ov~-r:q> ual aneeteeya(17:q> (1tyfj). In tal modo i Padri, nel silenzio (qtwnfj), hanno imparato il
rispetto per i misteri (-r:wv p,vq-r:'YJetwv -r:o qep,v6v). Basilio spiega anche il
motivo per cui i dogmi non dovevano essere trasmessi ai profani (ap,v~-r:ot~).
Questi non sarebbero stati in grado di acquisire un'esatta comprensione dei
medesimi (anonuvetv). E neppure venivano proclamati al popolo cristiano
nel suo insieme1 perche sovente il popolo e portato alia superficialita (el~ -r:-YJv
d'YJftCVd'YJ ual elualav auo~v) e potrebbe correre il rischio di ridicolizzare delle
verita divine non comprese nelloro giusto significato1 • Pertanto l'espressione
"venerare in silenzio" sta ad indicare che Ia dottrina della generazione eterna
del Verbo appartiene a quelle verita riservate ai fedeli che venivano predicate durante Ia celebrazione liturgica proprio a causa del carattere ristretto
di questo tipo di assemblea e che perciC> Basilio stava parlando in una simile
circostanza. In effetti l'aggettivo "arcano" (aee'YJ•o~). con cui nella Xg
definisce la generazione eterna del Verbo 2 , viene attribuito ai dogmi in un
passo del De Spir. San. che offre oltretutto significative analogie terminologiche con il pro logo dell' omelia3 •
Ma tornando al termine Teofania, denominazione della festa di cui
Basilio sta parlando, egli invita ·i cristiani a considerarla come una !oro
festa (eoe-r:-YJ fjp,wv) perche in essa si celebra pure il giorno natalizio dell'umanita4. Infatti, essendo Cristo il centro della storia umana, Ia sua nativita
segna il giorno natale dell'umanita intera5.
In quale giorno del calendario cadesse la festa quando Basilio pronuncio
Ia sua omelia, e una questione che da tempo interessa gli studiosi di storia

Una simile tradizione tuttavia, secondo il vescovo di Cesarea, ha Io stesso valore di fede
della tradizione biblica.
1 De Spir. San. 66, PG 32, 188 A - 189 C passim.
2 dl!e~-rov yevv~aew~ (PG 31, 1460 A).
3 ~H

yde atw:nfj nt-tda8w -rd l11!erJ1:a, ij ei'Jaepw~ det8t-tela8w -rd ayta (De Spir. San.

44, PG 32, 149 A).

-r.qv yeve8Atov fJt-teeav -rij~ dv8ew:n6-r7J-ror; (PG 31, 1473 A).
5 IIa:nali6:novAor;-Taavdva 0., 'H av6pv.mo:Aoy'icx TOV Meyci:Aov Bcxcn:Ae!ov, in 'AvaAEKTCX B:ACXTa!loov, 7 (8eaaaAovl"7J 1970) 19.
4
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liturgica, a partire dalle prime ricerche di H. Usener fino agli studi piu recenti
del Mossay.
Usener era giunto alia conclusione che la Xg doveva essere stata pronunciata il 6 Gennaio1 ed il Mossay non si discosta da questa ipotesi2 • D.
Montagna invece sostiene che la festa del 25 Dicembre sarebbe entrata in
Oriente proprio tramite Basilio che l'avrebbe introdotta nella Cappadocia
durante il suo episcopato. Egli fonda questa ipotesi su una testimonianza
del Nisseno, contenuta nell'elogio funebre di Basilio3, e sulla Xg stessa4•
In questa sede ci limitiamo a rilevare qualche elemento dell' omelia che
potrebbe essere illuminante, se non proprio risolutivo per la questione.
Una certa somiglianza di vocabolario con !'Oralio 38 (Xeto''t"O~ yevvO.mt)
di Gregorio Nazianzerio induce a pensare che i due Padri cappadoci parlassero della stessa festivita.. II Nazianzeno infatti afferma pure chela festa e
chiamata Beocpavta o yeveOA.ta e spiega che il primo termine indica l'apparizione di Dio sulla terra; il secondo la sua nativita5• Inoltre anche il Nazianzeno parla di "festa nostra" ('t"ov"t"6 eanv rJIJ.iv f} nav?]yvet~) 6 •
La Xg, accanto ad un formulario liturgico abbastanza chiaro, rappresentato dalla pericope di Mi. 1, 18-25 e 2, 1-12, contiene degli accenni che sembrano alludere ad una lettura biblica molto piu ampia. Vengono ricordati
infatti diversi dettagli evangelici come: l'apparizione dell'angelo a Zaccaria,
I'Annunciazione, Elisabetta, il coro degli angeli a Betlemme, i pastori, Simeone ed Anna?.
L'omelia del Nazianzeno invece non si riferisce ad una particolare pericope, rna richiama gli stessi dettagli evangelici della Xg, cosi precisati: Betlemme, l'asino della grotta, i pastori, i magi, l'offerta dei doni, la strage dei
bambini, la fuga in Egitto8 • Anche nell'Oratio in Sancia Lumina (II&.A.w
'Irwov~), alludendo a quella sulla Teofania, Gregorio riassume gli elementi
della festa precedentemente celebrata che erano: Betlemme, la stella, i magi,
i pastori, gli. angeli, Simeone ed Anna9•

H., op. cit., S. 252.
J., op. cit., pp. 34 ss.
PG 46, 789 A-B.
MONTAGNA D. M. "La liturgia mariana primitiva", in Marianum, 24 (1962) 90-91.
PG 36, 313 C.
Ibid., 316 A.
PG 31, 1472 C- 1473 C.
PG 36, 322 A-B.
Ibid., 349 B-C.
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2 MossAY
3
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9
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Comunque il fatto molto probabile chela Xg e l'Oratio 38 del Nazianzeno celebrassero la medesima festivita, di per se non comporta che siano state
pronunciate nella stessa data.
Per quanto concerne. Gregorio, Mossay ritiene che la festa di cui egli
parla, si celebrasse gia il25 Dicembre all'epoca in cui tenne la Xeun:o~ yevvii·r:a£ e lo deduce da alcuni elementi contenuti nell'omelia stessa. Gregorio
annuncia anticipatamente due altre omelie che egli avrebbe dovuto tenere
a breve distanza di tempo: una per la festa del Battesimo di Cristo, quindi
il 6 Gennaio 1 ; l'altra in occasione di una successiva liturgia battesimale,
•celebrata sicuramente il giorno seguente2 • . I calcoli del Mossay si basano
sull'interpretazione di una frase della Xeun:o~ yevva7:a£ che dice: 1-meeov f.£BV
oi5v vcn:eeov lhpe£3• Secondo lo studioso, queste parole indicherebbero un
lasso di tempo valutabile a pochi giorni di distanza e si capirebbero benissimo se pronunciate il 25 Dicembre4 • D'altra parte egli ritiene pure, in base
a considerazioni di ordine storico, che soltanto dopo la morte dell'imperatore
Valente, avvenuta nel 378, la celebrazione del Natale, in Cappadocia, sarebbe stata portata al 25 Dicembre5 • Percil'l l'Oratio 38 non sarebbe sicuramente anteriore al 378.
Questa conclusione troverebbe ulteriori conferme. Il Crisostomo, nella
sua celebre omelia sul Natale, tenuta il 25 Dicembre del 386, sosteneva con
varie argomentazioni che quella era la data precisa della nascita del Signore;
data che in Oriente era nota da breve tempo e che era stata indicata da per.:.
sone provenienti dall'Occidente. Anzi egli precisa che non erano ancora trascorsi dieci anni da quando la festa del 25 Dicembre fu conosciuta in Oriente6•
Possiamo aggiungere la testimonianza di un testo anonimo del 387,
un'omelia pasquale anatoliana, nella quale e detto chela festa dei Feve0J..£a
1:ov J:o.nfjeo~, distinta dalla Teofania, era allora gia celebrata il 25 Dicembre. Ma questa data e la sola, nella omelia, ad essere indicata secondo il
calendario romano 7 • Questo dettaglio fa pensare che l'introduzione in Orien-

Evidente riferimento all'Oratio in Sancia Lumina (PG 36, 336 A - 360 A).
Oralio in Sanctum Baptisma (PG 36, 360 B - 425 D). L'omileta ricorda che il giorno
prima era stato celebrato il Battesimo del Signore (360 B).
3 PG 36, 329 B.
4 MossAY J., op. cit., p. 9 ss.
5 Ibid., p. 34-35.
6 PG 49, 351,
24.
1
2

a,

7

Ileo d"•w "al.av5wv lavovaelwv "a•d 'Pwf.lalovr; (Homelies Pascales, 111, par F.

Floeri et P. Nautin, SC 48 [1957]113, 7-10).
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te di questa festa di origine occidentale, rispetto a quell'anno fosse un evento
assai recente.
Da queste premesse sembra si debba concludere che, se e possibile pensare al 25 Dicembre come data dell'Oratio 38 d~l Nazianzeno, lo e un po'
meno per Ia Xg di Basilio. Comunque, anche volendo accettare l'ipotesi di
D. Montagna, si dovrebbe amniettere che Basilio abbia introdotto in Cappadocia Ia festa del 25 Dicembre proprio negli ultimissimi anni del suo episcopato. Ma riteniamo che non ci siano ragioni sufficientemente probanti per
affermarlo, e che I' omelia celebrasse Ia nascita di Cristo il 6 Gennaio, secondo il vecchio uso della Chiesa d'Oriente1•
Lo spirito liturgico che pervade Ia Xg si evidenzia sopratutto nell'impegno con cui I' omileta non solo commemora un evento della vita del Signore,
rna cerca di rendere attuali i fatti che Ia lettura del Vangelo ha appena proclamato. Egli insiste nel dire che il mistero del Cristo si ripete al presente
nella vita dei fedeli e che rinnova in essi i suoi effetti salvifici: "Oggi fu sciolta
la condanna di Adamo"2.
Quantunque una simile espressione tradisca una certa risonanza retorica, c'e tutto il contesto che le conferisce un manifesto significato di attualizzazione. In effetti Basilio ricorda all'assemblea liturgica che il Verbo Incarnato e venuto in forma di servo per liberare quelli che erano sottoposti
alia schiavitu3 ; che pur avendo assunto la nostra natura umana, non ne rimane condizionato, rna "raddrizza cio che e soggetlo a passione"4 ; ed apostrofa
personalmente i suoi uditori perche comprendano che gli effetti della nascita
di Cristo si rinnovano in ognuno di essi: "Percio e nato, perche tu fossi purificato mediante cio che appartiene al tuo stesso genere. Per questo e cresciuto,
affinche tu, grazie alla dimestichezza, gli divenissi familiare" 6•
Ma affinche questo si verifichi, e necessario che il cristiano si ponga in un
atteggiamento interiore adatto, caratterizzato da precise disposizioni che
I' omileta pro pone ai suoi uditori.

1 A questa conclusione si attengono anche M. AuBINEAU, "Une Homelie de Theodote
d'Ancyre sur la Nativite du Seigneur", OrChPe 26 (1960) 233-235; P. J. FEDWICK, "A
Chronology of Basil", in Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic (Toronto 1981),
I, 9, n. 34.
2 PG 31, 1473 A.
3 Ibid., 1472 C.
4 Ibid., 1473 B.
6 Ibid.
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Una di queste disposizioni, indicata fin dall'inizio dell'omelia, e quella
dell'adorazione silenziosa (f1twnfi -rtp.af10w)1• Tale disposizione com porta
degli aspetti specifici che vengono chiariti nel corso dell'omelia. Si tratta
prima di tutto della rinuncia ad ogni curiosita intellettuale, contraria all'autentico atteggiamento liturgico dell'adorazione2 e per di piu inutile percM
non giungerebbe ad alcun risultato, a causa della profondita insondabile del
mistero del Verbo Incarnato 3•
II credente deve pure superare ogni tentazione ·di disprezzo verso le
cose umi~i di cui il Signore si serve per realizzare l'opera della salvezza. A
propositi> di questo atteggiamento, Basilio presenta l'esempio di Simeone
che non si ferma a quello che vede; che non si lascia sconcertare dallo spettacolo di una coppia di poveri sposi e da un fragile bambino; rna che, superando
l'umilta delle apparenze, riconosce e loda la divinita4•
'
Altra disposizione liturgica consiste nel riconoscere la benignita (qnJ..avOewnla)5 e la bonta (xerJf1-r6-rn~) 6 di Dio, che sono il movente misterioso che
ha condotto a compimento l'opera della salvezza dell'.uomo.
L'omileta sottolinea inoltre l'importanza della gioia, fattore che riproduce nell'anima dei credenti un clima spirituale adatto alla celebrazione
della nascita del Redentore. Questa disposizione, su cui Basilio ritorna con
una certa insistenza 7, deve manifestarsi anche esternamente nella voce.
L'omileta usa ayaA.J..lafJt~ 8 , termine prettamente biblico9 che indica esultanza spirituale, secondo Ia definiz~one che egli stesso da altrove del vocabolo
ayaJ..J..tap.a, che ha Ia stessa radice: "Gaudio delle anime, generato nel cuore

Ibid., 1457 C.
PG 31, 1457 C-D. Verso Ia fine dell'omelia ripete Ia stessa esortazione usando II verbo
nB(!tB(!yal;op,at (1473 C), come fa altre volte (Cf. Episl. 17/i, CouRT II, 112, PG 32, 652 C;
Hom. Mund. adhaer. 12, PG 31, 561 C).
3 PG 31, 1457 D, 1460 A, 1473 C.
4 Ibid., 1473 C. _
5 Ibid., 1461 B, 1473 B.
8 Ibid., 1461 B.
7 Mey&.J.17 xaea (PG 31, 1472 C); Xaea• p,eye8o• (1473 A e C).
B Ibid., 1473 A.
9 Basilio lo presenta come una voce peculiare della Scrittura: avv~811• -r:fi reacpfi -rfi•
dyaUtaaew• cpov~ (Hom. in Ps. 32, 1, PG 29, 324 A). II Theologisches Wiirlerbuch
zum N. T. non registra, in proposito, che autori ebraici e cristiani (I .Band [Stuttgart
1913], ss, 18-20). Melitone di Sardi aveva usato ii verbo per esprimere Ia gioia degli ebrei
nel giorno della Pasqua (SC 123, 104: 80, 586).
1
2

n

103

Omelia sulla generazione di Cristo (San Basilio)
dei credenti nel Signore, dalla partecipazione e dalla comunione ai doni spirituali ('rwv nvsvp,anuwv xaetCip,a:cwv)"1•
L'esultanza espressa da questo termine e intesa da Basilio come una
disposizione angelica (ayyeA.tudv ayaJ..J..lap,a) che l'uomo puo ricevere nel
proprio cuore attraverso la contemplazione dei beni eterni ('rwv alwvlwv
ano-r:elvwv) 2• II suono della voce, con cui si manifesta la gioia, e considerato
una condizione richiesta, perche la liturgia e anche celebrazione esteriore e
Basilio, che prima. aveva esortato al silenzio dell'adorazione, sollecita la
voce della gioia per una partecipazione completa da parte dei fedeli.
La gioia e cau~ata non soltanto da quei doni spirituali che la venuta
di Cristo sulla terra ha portato all'umanita3, rna anche da un senso di ammirazione e di amore per la bellezza intima del mistero celebrato, sentimento
diffuso un po' dappertutto nell'omelia, rna che affiora in misura ancora piu
percettibile in alcune descrizioni poetiche gia menzionate, come nell'immagine del fuoco che trasmette al ferro la propria incandescenza senza subirne le imperfezioni4, o in quella del sole i cui raggi penetrano il fango senza
esserne contaJ.?inati, anzi essiccando il putridume di quest'ultimo 5 • Questa
specie di attitudine estetica alia bellezza del soprannaturale e una delle caratteristiche piu tipiche dell'anima greca.
II vescovo di · Cesarea propone poi alcuni protagonisti del mistero
del Natale, quali modelli viventi dell'atteggiamento Iiturgico da lui descritto e proposto ai suoi uditori, ed esorta questi ultimi a ricopiarne lo
stato d'animo ed il comportamento. Modelli in tale senso sono i magi
che adorano (neoC/uvvs'iv) 6 , i pastori che glorificano (~o~aCsw) 7 , gli angeli che tripudiano (xoesvsw) 8 e rendono gloria (~6~a ev {J'IplCI-cot~) 9, i
Epist. 243, 2, CouRT III, 170, PG 32, 905 B.
Hom. de grat. act. 7, PG 31, 236 D.
3 PG 31, 1473 A.
4 Ibid., 1460 C - 1462 A.
f
5 Ibid., 1473 B. Un uso analogo di questa immagine viene fatto da Eusebio di Cesarea in Demonstratio Evangelica IV, 13: "Come infatti i raggi della luce solare riempiono
ogni cosa e toccano anche i corpi morti, senza esserne contaminati, tanto meno la potenza
incorporea di Dio subisce danno o rovina ne si deteriora per il fatto di venire a contatto
con un corpo, sia pure in modo incorporeo" (PG 22, 285 A).
6 Ibid., 1472 C, 1473 C.
7 Ibid., 1472 C..
s Ibid. II verbo xoesvsw, riferito agli angeli, e usato da Basilio nell' Hom. in XL Marlyres 6 PG 31, 517 B.
9 Nell' Hom. in Ps. 28, 7, Basilio precisa che e proprio degli angeli rendere gloria a Dio
(PG 29, 301 C).
1

2
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sacerdoti profetanti

(neorprrr:evov-,;a~) 1

e le donne ripiene di gaudio (ev-

rp(!at'Pop,eva~)2.

Tra questi personaggi biblici, la Vergine Maria spicca come modello del
tutto particolare di quella gioia che e l'anima della celebrazione liturgica,
in quanto dispone intimamente alla glorificazione del Signore. Basilio lascia
intendere che la gioia della Vergine non e una gioia comune, perche ella ha
imparato a rallegrarsi (xateet'P) da Gabriele3 • Percio la sua gioia e una disposizione interiore straordinaria, sia per la sua origine, essendo una gioia che
viene dal cielo e da Dio, sia per il suo contenuto e la sua motivazione, in
quanto e una gioia messianica, conseguenza della venuta del Salvatore4 •
L'invito di Gabriele (xaiee) e la risposta gioiosa della Vergine dimostrano l'importanza di questo atteggiamento liturgico che il cristiano deve fare
proprio per poter essere salvato ed assimilato al Signore nella gloria5• A
questa conclusione Basilio giunge nel finale della sua omelia, dove la Madonna appare, nel contesto, un modello di vita di fede e di vero atteggiamento liturgico.
Il fatto chela figura della Vergine venga presentata in un testo destinato alia liturgia, riveste una particolare importanza, perche significa che la
sua persona non e interpretata unicamente come categoria teologica valida
per una migliore intelligenza del mistero di Cristo, rna che essa diventa un
punto di riferimento pratico per la fede e la vita del credente. La liturgia
infatti e un momento essenziale nell'esistenza cristiana. Nella celebrazione
dei misteri del Signore, i fedeli possono nutrire, rafforzare ed esprimere la
loro fede personale e nello stesso tempo edificano la comunita ecclesiale.
Quando percio la figura di un santo, di un _martire, della Madonna, vengono
ricordate nella celebrazione liturgica, vuol dire che la loro memoria e considerata come patrimonio della vita della comunita credente e che ad essi i
fedeli riconoscono un ruolo nella Chiesa. Questi ritengono pertanto possibile
e doveroso intrattenere un particolare rapporto di fede con loro. Nella
Chiesa cappadoce dell'epoca di Basilio, l'esistenza di una tale mentalita e di
questo stato di cose e da lui stesso ripetutamente attestata. Sappiamo di
certo che, verso i numerosi martiri della Cappadocia, su alcuni dei quali
Basilio lascio delle omelie, i cristiani del luogo nutrivano un culto vero e

PG 31, 1473 C.
Ibid.
3 PG 31, 1473.
4 Ibid.
5 Ibid., 1473 :0.
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proprio, al quale il vescovo di Cesarea rende esplicita testimonianza. Egli
sostiene che I' onore attribuito ai martiri e un segno di benevolenza verso
il Signore1 • II culto dei martiri comportava, oltre all'onore e alia lode, anche
l'invocazione e l'imitazione2•
, Lo stesso S. Basilio celebrava con i suoi fedeli il culto pubblico in onore
dei martirP ed invitava i cristiani di altre regioni a far visita ai luoghi dove
si conservava la memoria dei martiri di Cesarea4•
Per quanto riguarda il culto dei santi in genere, Basilio ricordava, in
una sua lettera, che in loro onore si celebrava l'Eucaristia. Scriveva testualmente che a Cesarea ci si comunicava regolarmente quattro volte la settimana, cioe Dom~nica, Mercoledi, Venerdi e Sabato, mentre gli altri giorni lo si
faceva quando si commemorava qualche santo 5• Non e escluso che tra i
santi egli includesse anche la Madonna; pero di fatto non la nomina, ne in
altri scritti basiliani abbiamo testimonianze esplicite di un culto alia
Vergine. Solo nell'anafora liturgica viene posta in primo piano, come importanza, l'intercessione della Madonna, insieme a quella dei santi da lui
variamente elencati.
Nella Xg quindi la Madonna non appare per i credenti come oggetto di
devozione e di culto, rna solo in una funzione esemplare per la vita della
fede e l'impegno liturgico della lode.
1

Hom, in XL Marl. l, PG 31, 508 B; Epist. 197, 2, CouRT II, 151, PG 32, 712 A.
Hom. in XL Marl., 8, PG 31, 524 A.
.Nel 374 invito Anfilochio ad onorare con Ia sua presenza le celebrazioni che Ia Chiesa
di Cesarea teneva ogni anno il 5 Settembre in onore dei martiri (Episl. 176. CouRT II,
112-113, 'PG 32, 653 B).
.'
4 Episl. 262, CouRT III, 93, PG 32, 940 B; Epist. 282, CouRT III, 154, PG 32, 1017 C.
5 Episl. 93, CoURT I, 203-204, PG 32, 484 B .
2
3
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VII.
LE FONT! MARIOLOGICHE DELL'OMELIA

La maggior parte delle fonti a cui si ispirano i testi mariani dell'omelia
sono bibliche. Questa costatazione da ulteriore conferma al fatto che la
Sacra Scrittura era straordinariamente familiare a Basilio e che costituiva
una preziosa ed importante riserva alia quale egli attingeva continuamentel.
Nel testo infatti si possono reperire in gran quantita brevi frasi o interi periodi espressi con le parole della Scrittura e si ha l'impressione che l'omileta
lo faccia in modo talmente spontaneo, quasi meccanico, come uno che ne ha
ampiamente assimilato il pensiero e la forma2.
Del resto non si puo ignorare che la maggior parte della produzione
omiletica di Basilio e spiegazione e commento della parola di Dio e che ad
essa egli ha sempre dimostrato un attaccamento assoluto, fino a farne il tessuto del suo modo di pensare e fino al punto di rifiutare idee o termini largamente diffusi nella cultura teologica del tempo, solo per il fatto che non
erano documentati dalla Scrittura3 •
1 Cf. AMAND D,. L'ascese monastique de Saint Basile. Essai hislorique (Maredsous 1949),
pp. 82-85; BARTELINK G. J. M., "Observations de Saint Basile sur Ia langue biblique et
theologique", in Vigiliae Christianae, 17 (1963) 85-104; AMAND DE MENDIETA E., The
Unwritten and Secret Apostolic Traditions", p. 21; ScAzzoso P., "San Basilio e Ia Sacra
Scrittura", in Aevum, 47 (1973) 210-224.
2 Sotto questo aspetto anche gli altri Padri Cappadoci non sono da meno di Basilio.
A ragione ii Weiss osservava che essi vivevano della Scrittura e nella Scrittura, quasi come
in una specie di elemento naturale. Cf. WErss H., Die grossen Kappadozier Basilius,
Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa als Exegeten. Ein Beitrag zur Geschichte der
Exegese (Braunsberg 1872), ss. 15-16.
3 E' sintomatico ii caso nel quale Basilio insorge con energia contro Eunomio, che chiamava ii Figlio yevvruta, accusando l'avversario di usare un vocabolo estraneo alia Scrittura (Adv. Eunom. II, 6-8, PG 29, 584 A- 588 B). Lareazione potrebbe apparire perfino
esagerata se si tiene conto che altri autori di prestigio avevano usato ii termine in senso
trinitario: cosl Giustino (Dial. 129, 4, PG 6, 777 B), Atenagora (Suppl. 10, 2, PG 6, 909
A), Eusebio di Cesarea (Hist. Eccl. 1, 2, 3, PG 20, 53 C), Atanasio (Adv. Arian. I, 31,
PG 26, 76 C).• Lo stesso Basilio, con una certa incoerenza, Io applica almeno una volta ai
Verbo (Contra Sab. Ar. Anom. 4, PG 31, 608 A). Non mancano altri esempi. Sempre in
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E' un atteggiamenteo che trova la sua spiegazione nella stima profonda
che egli nutriva per la parola di Dio e che lo spingeva ad una precisa scelta
metodologica che vediamo applicata anche alia Xg. Egli ha cura di evitare
l'uso dei termini tecnici della teologia; cosi, ad esempio, anche parlando della
generazione eterna del Verbo, non usa mai il termine Of-toovator;. Preferisce
far vedere come l'arianesimo sia in contraddizione con la Sacra Scrittura,
di cui sottolinea fortemente l'autorita. Infatti, secondo il suo· modo di vedere, esplicitamente dichiarato, la Bibbia ha come autore Dio stesso ed in
questa linea di pensiero affermava, ad esempio, che Mose parlava delle cose
udite dal Signore1 ; che il salmista era direttamente ispirato dallo Spirito
Santo2; che nel Vangelo, al quale attribuisce il massimo valore e la piil. alta
autorita nell'ambito di tutti i libri ispirati, e addirittura il Signore a parlarci
direttamente (ai.rr:oneoawnwr;) 3 •
Con questa sua fede incrollabile nell'ispirazione divina della Sacra Scrittura, Basilio si colloca in una tradizione antichissima che fa capo a Clemente
Alessandrino e ad Origene e che e giunta fino a lui attraverso gli scritti dei
Padri, fedeli allo spirito della parola di Dio4 • Anche il senso di progressione
che egli vede nella Scrittura, dal Vecchio al Nuovo Testamento, e sicuramente un risultato dell'influsso dell' esegesi origeniana5 •
Nella lettura della Bibbia, nonostante le radici platoniche ed origeniane
della sua formazione, il vescovo di Cesarea segue ordinariamente il metodo
dell'interpretazione letterale6 e non nasconde le sue preferenze per un'esegesi di tipo antiocheno 7• Tuttavia non ha mai respinto a priori un'interpretazione allegorica che rientrasse nei limiti della moderazione. Cosi egli non
si dimostra restio a vedere talvolta nella ·scrittura un significato profondo
('r:a {3a07J), che va oltre al significato piil. semplice e piil. immediatamente
polemica con Eunomio, Basilio rimprovera a quest'ultimo l'uso del termine povoyev?j,
in un'accezione contraria al senso della Scrittura e a sua volta si rifiuta di riferire al Verbo
la voce wr:lap.a perche nella Bibbia, anche se e detto della sapienza, tuttavia non viene mai
attribuito a Dio (Ado. Eunom. 2 20, PG 29, 616 A-B).
1 "Huovae naed -coil Oeov (Hom. I in Hexaem. 1, PG 29, 5 C).
2 reap.p.a-cev, (scriba) ovv -co liytov Ilvevp.a (Hom. in Ps. 44, 3, PG 29, 396 A).
3 Hom. in illud In principia 1, PG 31, 472 B.
4 De Spir. San. 16, PG 32, 96 A.
5 GRIBOMONT J., "L'origenisme de St. Basile", p. 284.
6 Cf. BuBY B. A., S.M., Research on the Biblical Approach and the Method of Exegesis
Appearing in the Greek Homiletic Texts of the Late Fourth and Early Fifth Centuries,
Emphasizing the Incarnation Especially the Nativity and Mary's Place within It, (Dayton,
Ohio 1979; tesi dattiloscritta), p. 75.
7 WEISS H., Die grossen Kappadozier, ss. 50, 71.
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comprensibile (&nA.ovudea) 1 e che permette di intendere la legge in un senso
piu elevato e piu consono alia stessa divina Scrittura2 • Di fronte agli abusi
del metodo allegorico, Basilio oppone un netto rifiuto 3 • L'omlileta rivela
una grande abilita nell'accostare l'un l'altro versetti e allusioni bibliche,
convinto che il miglior metodo per spiegare la Scrittura e quello di ricorrere
alia Sacra Scrittura stessa4 • Nell'insieme pero le fonti bibliche che Basilio
presenta nella Xg non sono oggetto di un'esegesi molto tecnica e scientifica;
e piuttosto un'esegesi adatta a nutrire spiritualmente i fedeli; ed era logico
che fosse cosi. Parlando in un momento liturgico, egli si sentiva un pastore
di anime, piu che un teologo; ed avvertiva il compito e la responsabilita di
preparare i suoi uditori all'incontro eucaristico con il Signore mediante
l'esposizione e la spiegazione della parola di Dio.
Nella Xg la sola fonte veterotestamentaria che Basilio applica alia
Vergine ed alia quale dedica una certa attenzione e spazio, e il passo di
Is. 7, 14 che gli serve per chiarire il testo di Matteo, sottolineando il carattere
verginale della concezione da parte della fanciulla di cui parla il profeta e la
natura messianica del bambino nato da lei.
Ma la fonte biblico-Iiturgica principale e la piu estesa, alia quale Basilio
si ispira nei suoi sviluppi a contenuto mariano, e il racconto di Matteo sulla
nascita di Cristo 6, integrato con qualche riferimento al Vangelo di Luca.
Epist. 260, 2-3, COURT III, 106-107, PG 32, 956 B-C.
Hom. in Ps, 28, 1, PG 29, 281 A.
3 Nell'Esamerone esprime una valutazione particolarmente severa a proposito dell'esegesi allegorica: "Conosco le leggi dell'allegoria non per averle io stesso immaginate, ma per
averle incontrate nei lavori altrlli. Quelli che non accettano di interpretare le Scritture nel
loro signi{icato comune, dicono che l'acqua none acqua, ma qualclze a lira sostanza; le parole:
piante, pesci, le interpretano como loro piace; la creazione dei reltili e delle bestie selvagge
la spiegano alia loro maniera, dislogliendola dal senso ovvio, come {anno gli inlerpreli dei
sogni, che danno il senso che vogliono aile immagini apparse durante il sonno. Quanlo a
me, quando inlendo parlare di erbe, penso all'erba; cosl faccio per la pianla, il pesce, I' animale selvaggio, quello domestico; prendo le cose come sono delle. Perche non arrossisco del
Vangelo" (Hom. 9 in Hexaem. 1, SC 26, 478-480; PG 29, 188 B-C). La citazione finale
di Rom. 1, 16 esprime bene Ia convinzione di Basilio che Ia parola di Dio non ha bisogno
di essere purificata o nobilitata da una nostra interpretazione allegorica. In ogni caso
essa contiene in se stessa un valore che emerge anche dal senso letterale dei termini. Su
questa questione si puo utilmente consultare PuECH A., Hisloire de la Litteralure grecque
chretienne (Paris 1930), III, 254.
4 Cf. BuBY B. A. op. cit., pp. 87-88.
6 Certamente Mi. 1, 18-25; 2, 1-12 costituiva il formulario liturgico della festa in cui
Basilio ha tenuto Ia Xg. Non abbiamo altre testimonianze pili chiare di questa. Infatti
le altre due omelie cappadoci sui Natale non ci consentono di intravedere con chlarezza
1
2
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Su questo testo Basilio si appoggia per illustrare Ia situazione personale di
Maria, il suo sposalizio con Giuseppe, Ia concezione verginale di Gesu ed
il ruolo arcano che vi ha sostenuto lo Spirito Santo, Ia reazione dello sposo
di fronte alia gravidanza di lei. Su Matteo si basano pure le obiezioni, da lui
confutate, contro Ia verginita perpetua della Madonna.
Del Vangelo·di Luca troviamo nell'omelia qualche versetto sparso e delle
reminiscenze, senza alcuna traccia di pericopi. Cio non vuol dire che queste
ultime non esistessero come lettura biblica durante l'azione liturgica. Anzi
proprio questi accenni degli omileti fanno ritenere che, nel caso specifico
della Xg, Basilio abbia fatto una scelta, in un contesto scritturistico molto
pili ampio, imposta da ovvie ragioni pratiche.
Altre reminiscenze, allusioni pili o meno chiare, immagini bibliche,
prese in gran quantita sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento, rientrano
nel suaccennato metodo basiliano di spiegare Ia Scrittura ricorrendo alia
medesima.
Quanto aile fonti patristiche, le pili identificabili sono S. Ignazio ed
Origene, il secondo in modo particolare. II vescovo di Antiochia non viene
nominato, rna e fuori dubbio che Basilio si riferisca alia sua lettera agli
Efesini (19, 1) quando parla di un antico autore che aveva interpretato il
matrimonio di Maria con Giuseppe, come un espediente voluto da Dio per
nascondere al demonio Ia nascita verginale di Gesli1•
Basilio pero spiega ed amplia il brevissimo testo del vescovo di Antiochia,
interpretando l'argomento come se fosse costruito su un implicito accostamento di Is. 7, 14 a Gen. 3, 15. Questo testo diS. Ignazio e stato pili volte
sfruttato nella tradizione patristica2 • E' difficile indivfduare con certezza
a quali pericopi evangeliche gli omileti si ispiravano. L'omelia del Nazianzeno sulla Teofania (Xeun:or; yevvii'mt) e molto teologica e poco esegetica: non spiega determinati
v:ersetti evangelic!, rna piuttosto si appoggia a pass! scritturistici per una esposizione che
spazia un po' su tutto il mistero del Cristo. Abbiamo comQnque visto precedentemente
che non manca qualche rapida allusione all'Annunciazione, a Betlemme, al Giordano.
L'omelia del Nisseno sui Natale (L:aA.nlua-ce ev veop:YJvlq. uaA.myyt) sembra riferirsi a
tutto il Vangelo dell'Infanzia, da Zaccaria all'Annunciazione, da Elisabetta a Betlemme,
dai pastor! ai magi. U. Fossa costata in Basilio una rilevante eccedenza delle citazioni
tolte da Matteo, rispetto a queUe degli altri Vangeli, e ne attribuisce il motivo all'indole
catechetica e morale di Matteo, maggiormente rispondente agli scopi pastorali della predicazione basiliana. Cf. FossA U., Evangelium Sancti Matthaei in operibus Sancti Basilii
Magni (Romae 1964, Pont. Inst. S. Anselmi: tesi dattiloscritta), p. 44.
· 1 PG 31, 1464 C.
2 II Vona ha scoperto Ia presenza dell'argomento cristologico di S. Ignazio in diversi
autori,'dei quali da l'elenco, coni relativi riferimenti: Origene, che nomina espressamente'
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le ragioni di tale successo, perche gli autori che lo riportano non adducono
spiegazioni e lo stesso Basilio non motiva la sua scelta di questo antico Padre
Apostolico. Sembra ovvio pensare all'autorita e al prestigio del grande vescovo e martire di Antiochia nella prima tradizione cristiana. Due secoli
piu tardi, Eusebio di Cesarea ancora scriveva: "lgnazio, tutt'oggi universalmente ricordato quale secondo successore di Pietro come vescovo di Antiochia"1. Aggiungiamo che questo argomento cristologico era noto un po'
dappertutto all'epoca di Basilio. Ma si potrebbe anche supporre che abbia
suscitato un notevole interesse fin dalla piu antica tradizione patristica,
per l'analogia evangelica che esso racchiude. In effetti il Vangelo asserisce
piu di una volta che Gesu si comportava in maniera tale da nascondere al
demonio la sua identita divina. Origene sembra confermare un'ipotesi in tal
senso 2•
E veniamo aHa fonte patristica alla quale Basilio attinge di preferenza
ed in piu ampia misura, vale a dire ad Origene. Anche questo frequente
riferirsi al grande dottore alessandrino ha l'aria di un fenomeno scontato,
per il fatto che Basilio si e formato, dal punto di vista teologico ed esegetico,
alla lettura delle sue opere. Che egli lo conoscesse a fondo, lo dimostra il
fatto che, insieme all'amico Gregorio Nazianzeno, era stato in grado di
comporre una raccolta qualificata di scritti origeniani, la Filocalia. Negli
scritti di Basilio non troviamo alcun accenno a questo suo lavoro; pero
ce ne informa Gregorio di Nazianzio in una lettera del 3833 • Il vescovo di
S. Ignazio (Hom. 6. in Lc. 4, SC 87, 145, PG 13, 1815 C; Fragm. in Lc. I, 26-27, SC 87,
473), Io Pseudo-Taumaturgo (Hom. 3 in Annunt., PG 10, 1172 D- 1173 A), l'apocrifo
dei Miracoli di Gesri (PO 12, 594), Eusebio di Cesarea (Ad Steph., PG 22, 881 B-C), Gregorio Nazianzeno (Oral. in S. Lumin. 13, PG 36, 349 A), Io Pseudo-Epifanio (Hom. in
Assumpt. Chr., PG 43, 481 C), Giovanni Crisostomo (Hom. in Ps. 49, 2, PG 55, 242-243).
VoNA C., "II testo cristologico di S. Ignazio di Antiochia", in Euntes Docete, 9 (1956)
64-92.
1 Hist. Eccl. 3, 36, PG 20, 288 B.
2 "E contrario disposuerat Salvator dispensationem suam et assumptzonem corporis ignorare diabolum; unde et in generatione sua celavit eum et discipulis postea praecipiebat
ne manifestum eum facerent. Et cum ab ipso diabolo fentaretur. nusquam confessus est
Dei se esse Filium, sed tantum modo respondebat: non oportet ut adorem te, nee ut Iapides
istos panes (aczam, nee ut me de alto praecipitem. Et cum isla dzceret, tacuit semper se esse
filium Dei. Quaere et in alia scriptura, et reperies voluntatis Christi fuisse ut adventum
Filii Dei diabolus ignoraret" (Hom. 6 zn Lc., 4-5, SC 87, 146, PG 13, 1815 A-B).
3 E' una Iettera scritta a Teodoro di Tiana, al quale ii Nazianzeno faceva omaggio di un
esemplare della Filocalia. E siccome in tutti i codici Ia Filocalia e preceduta da questa
Iettera, a modo di prefazione, e ovvio pensare che l'intera tradizione manoscritta dell' opera faccia capo a questa esemplare inviato a Teodoro di Tiana.
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Cesarea nutriva nei confronti di Origene una profonda ammirazione e simpatia, che con ogni probabilita aveva ereditato dalla tradizione della propria
famiglia, le cui origini cristiane sembra risalissero alia predicazione del fedele
discepolo di Origene, Gregorio Taumaturgo, fondatore della Chiesa di Cappadocia. Infine si puo individuare una spiegazione dell'influsso di Origene
1
su Basilio, nella fecondita che il pensiero dell'Aless andrino ha rivelato per la
- spiritualita monastica. Questa circostanza deve aver spinto alia lettura e
alPapprofondimento degli scritti origeniani un Basilio che si sentiva sempre
la vocazione del monaco, anche se per ragioni ecclesiali ha dovuto rinunciare
a vivere in strutture monastiche.
Tutto questo pero non deve essere inteso nel senso di una dipendenza
incondizionata ed acritica di Basilio dal grande maestro. E' noto infatti come
tutti i Padri Cappadoci praticassero un origenismo evoluto e rinnovato,
piuttosto lontano dalle sue primitive radici alessandrine, di stampo prettamente platonico1 •
Nella Xg' Basilio si ispira ad Origene affrontando i problemi connessi
con la verginita della Madonna e con il suo sposalizio con Giuseppe; nell'interpretazione di Is. 7, 14; e sembra che altri elementi, come il suddetto ar~
gomento di
Ignazio e la storia della morte di Zaccaria, di cui si dira pili
avanti, siano entrati nella Xg, filtrati attraverso gli scritti di Origene, dal
quale Basilio li avrebbe attinti direttamente.
Pili difficile e il tentativo di individuare altre fonti mariane patristiche
dell' omelia, anche se e possibile dimostrare un generico influsso di alcuni
Padri sul pensiero mariologico basiliano.
Certamente Atanasio ha esercitato un forte influsso sul vescovo di
Cesarea, come del resto avvenne anche sugli altri Padri cappadoci. Essi
infatti seguonb il metodo atanasiano di ricavare le loro riflessioni mariologiche
dalle indicazioni che i vangeli danno sulla nascita umana del Verbo !ncarnato e non impostano mai ex pr'ofesso il discorso sulla Vergine Madre forse a
causa della natura non filosofica del mistero che la riguarda, della quasi
totale inesistenza di eresie mariologiche in quel tempo e perche i cappadoci
non abbondano di opere esegetiche nelle quali il tema mariano avrebbe avuto
pili frequenti occasioni di inserimento.

s:

1 GRIBO!IIONT J., "L'origenisrne de St. Basile", pp. 281-282; JEVTICH A., "Between the
Nicaeans and the Easterners, the Catholic Confession of St. Basil", St. Vladimir's Theological Quarterly, 24 (1980) 235-252.
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Altri ipotizzati influssi patristici, come quelli di Cirillo di Gerusalemme,
di Giovanni Crisostomo, di Ilario e di Ambrogio, permangono difficili da
dimostrare1•
Per quanto concerne Epifanio di Salamina, rileveremo nella Xg qualche
traccia di una probabile conoscenza dell'Ancoratus da parte di Basilio. C'e
una lettera di quest'ultimo al vescovo di Costanza, dove sembra confermare
di essere a conoscenza di scritti del suo corrispondente: "Ha certamente consolato il mio animo quello che dalla tua diligenza e stato aggiunto alle altre
speculazioni teologiche attente ed accurate" 2•
Le fonti apocrife di contenuto mariano a cui ricorre Basilio nell'omelia,
sembrano essere due, rna una sola e da lui esplicitamente dichiarata. Si
tratta della storia della morte di Zaccaria, padre di S. Giovanni Battista,
ucciso per aver ammesso Maria nelluogo del tempio riservato alle vergini3 •
Un'antica ed un po' differente versione di questa storia ci viene fornita
dal Proto~angelo di Giacomo, dove e detto che Zaccaria fu fatto assassinare
da Erode perche accusato di nascondere il figlio Giovanni e di non volerlo
consegnare al momento della strage dei bambini ordinata dal re. Questi
scambiava Giovanni per il messia4• 11 suo successore come sommo sacerdote
sarebbe stato proprio Simeone, al quale lo Spirito Santo aveva predetto che
non sarebbe morto prima di vedere il Cristo nella carne.
. La versione del Protovangelo, pur nella sua diversita, rimane sempre
legata a quella tradizione che fa del padre del Battista un martire del mistero
dell'Incarnazione. Mossay osserva chela leggenda risale a tradizioni paganocristiane molto diffuse nella Chiesa del IV secolo e che non erano senza relazione con la liturgia dell'Epifania e della festa dei Santi Innocenti5•

1 Cf. SoELL G., "Die Mariologie der Kappadozier", ss. 169-177.
2
Toi' .?.ot:n:oi' ua.?.w, ual duetPw' Oeo.?.oy'T}fJeiat (Epist. 258, 3, CouRT III, 103, PG
32, 952 C). Questa lettera, scritta nel 376, e la sola testimonianza delle relazioni tra i due
Padri. All'inizio Basilio accenna ad una lettera scrittagli precedentemente da Epifanio;
rna questo testo non ci e stato tramandato. Tuttavia la Lettera 258 sembra testimoniare
una certa indipendenza di Basilio nei confronti del vescovo di Costanza.
a PG 31, 1468 C - 1469 A.
4 XXIII-XXIV, DE STRYCKER E., La forme Ia plus ancienne du Protevangile de Jacques
(Bruxelles 1961), pp. 176-188. S. Efrem accenna, a modo di chiosa, ad ambedue le tradizioni (Explanatio Evangelii concordantis II, 5, trad. latina dall'armeno di L. Leloir,
CSCO 145 [Scriptores Armeniaci 2, Louvain 1964], p. 19).
5 MossAY J., Les (2tes de Noel et d' Epiphanie, p. 13. Cf. anche ScoRzA BAR CELLON A F.,
"La celebrazione dei Santi Innocenti nell'omiletica greca", in Bollettino della Badza Greca
di Grotta(errata, 29 (1975) 105-135; 30 (1976) 73-101.
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La nostra fonte e attestata anche da Origene nel suo commento su
Matteo, la dove cerca di identificare il profeta Zaccaria di cui parla l'evangelista (23, 35). Egli ritiene impossibile che Gesu accenni a Zaccaria, figlio
di Barachia, uno dei dodici profeti minori, perche questi non poteva essere
stato ucciso da quei giudei ai quali Gesu disse: "Che voi avete ucciso tra il
tempio e l'altare". Origene pensa allora al padre di Giovanni Battista,
ammette:fidO che una simile identificazione, pur non godendo dell'autorita
della Scrittura, era comprovata da una certa tradizione (-,;otav-,;'YJ ot~ naea~oat~). giunta fino a quel tempo, secondo la quale esisteva nel tempio un luogo
riservato aile vergini, dove Maria, dopo la nascita di Gesu, ando ad adorare.
Siccome gli ebrei volevano impedirglielo, Zaccaria intervenne spiegando loro
come ella fosse ancora vergine e degna quindi di quelluogo. Gli ebrei allora
lo uccissero, ritenendo che avesse agito contro la legge1 •
.
Anche il Nisseno accettava questa tradizione e, quasi a dare maggior forza
all'identificazione dello Zaccaria di cui parla Matteo con il padre del Battista, sottolineava il fatto che questi era non solo sacerdote (Lc: 1, 5) rna anche profeta (Lc. 1, 67). Percio Gesu parlo del profeta Zaccaria2 •
La storia della morte di Zaccaria e un altro degli elementi che hanno
fatto sorgere dubbi sull'autenticita dell'omelia di Basilio. Soli ha cercato di
ridimensionare la difficolta e ha dato ampie informazioni circa altre due
tradizioni sbocciate intorno alia morte del padre delBattista3 •
Altra fonte apocrifa sarebbe sottintesa al testo dell' omelia Ia dove Basilio
fa pronunciare all'angelo parole di assicurazione per Giuseppe, il quale teme
di dover nascondere un peccato commesso dalla propria sposa contro la ver:ginita. Questa fonte sembra proprio un altro testo. del Protovangelo di
Giacomo4. E' un passo che, come si vedra piu avanti a proposito della verginita di Maria, consente una piu chiara comprensione del testo di Basilio,
di per se piuttosto oscuro. Anzi si direbbe che le parole dell'angelo, riportate
dalla Xg, siano una diretta risposta ai pensieri e ai dubbi di Giuseppe, quali
·
li descrive il Protovangelo.
1

In Matth. Comment., series 25, GCS 38, 42-43, PG 13, 1631 A-B.
Oral. in Natalem Chrzsti, PG 46, 1136 C - 1137 B.
3 SOELL G., "Die Mariologie der Kappadozier", ss. 180 ff. Sui tema della morte di Zaccaria vedi i due classici studi di BERENDTS A., Sludien tiber Zacharias-Apokryphen und
Zacharias-Legenden (Leipzig 1895); e Die handschriftliche Ueberlieferung der Zachariasund Johannes Apokryphen, TU, neue Folge 11 (Leipzig 1904).
4 XIV, 1: STRYCKER E. DE, op. cit., p. 126.
2
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VIII.
VALORE SIMBOLICO DELLA FIGURA DI MARIA

Una delle tendenze che piil nettamente emergono dalla predicazione
cappadoce sulla Madonna, e quella di vedere nella sua persona quasi una
categoria gnoseologica, in funzione della comprensione del mistero del Verbo
Incarnato. Oltre che nella Xg di Basilio, la tendenza si rivela nell'omelia
sul Natale del Nisseno e nella ricordata pseudocrisostomica sull' Annunciazione.
Nella nostra omelia, il primo riferimento fatto da Basilio alia Vergine, riveste un ben pre.ciso significato: esso vuole subito introdurre il concetto della
stretta connessione esistente tra la di lei funzione' e la realta dell'Incarnazione
salvifica del Signore. L'omileta si pone la domanda: "Qual'e ['officina di
questa economia"? E risponde: "Il corpo di una santa vergine"1•
Il passo e collocato al termine della parte introduttiva dell' omelia, dove,
come e gia stato fatto notare, il discorso si sviluppa sul terreno dogmatico,
ricalcando lo schema del Simbolo antico, nel quale la fede nel Signore Gesil
veniva professata intorno a due dichiarazioni fondamentali: Il Figlio e generato dal Padre prima dei secoli; il medesimo e nato sulla terra come vero
uomo.
L'accenno alia Madonna, fatto in questo punto preciso, non aggiunge
nulla di essenziale alia comprensione dell'esposto dogmatico antecedente e
non si rivela necessaria ad una trattazione dottrinale della verita dell'In-

1

PG 31. 1464 A. L'edizione erasmiana tralascia l'aggettivo dyla (p. 416); rna siamo
piu propensi ad accettare Ia lettura :rrae!Jevov dyla<;, per analogia ad altri passi in cui
B~silio usa insieme i due termini. Si veda: Hom. in Ps. 45, 6 (PG 29, 425 C); Epist. 261, 2
(OouRT III, 117, PG 32, 969 C). Va inoltre tenuto presente che i concetti di santita e di
verginita sono considerati da Basilio come sinonimi. Lo si apprende dalla Xg stessa, dove
e detto che Ia verginita e una condizione particolarmente adatta alia santificazione:
:rraeOevta ••. e:rrt7:1Joela :rreo<; dytaup&v (1464 B). E' quindi piu verosimile che il nome
della Vergine gli richiamasse quasi inconsciamente l'aggettivo dyta.
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carnazione del Verbo. Si pensi solo alia celebre omelia sui Natale del Crisostomo, nella quale la Madonna e completamente ignorata1•
Questo modo di procedere nell'esposizione della dottrina del Verbo Incarnato, sottintendendo del tutto o quasi la funzione generativa di Maria,
sembra ispirarsi proprio agli antichi Simboli di fede, i quali tacciono il nome
della Vergine, e nelle loro pili tardive elaborazioni, non vanno oltre al
"nato da Maria Vergine". Troviamo degli esempi significativi di questa
situazione in alcune formule simboliche orientali, proprio del IV secolo, gia
sufficientemente arricchite di articoli, nelle quali tuttavia il ruolo materno
della Madonna e del tutto taciuto 2• Lo stesso Basilio cita pili di una volta
una professione di fede nicena, che egli attestava essere in uso nella Chiesa
di Cesarea e n'ella quale l'articolo sui mistero dell'Incarnazione prescinde da
ogni riferimento esplicito alla Vergine3• Pen) in un'altra formula pili sviluppata, che veniva usata a Cesarea durante il rito del Battesimo e che Basilio
cita nel suo Prologo sulla Fede, le parole <5ta •if~ be nae08Yov yevv1]uew~
compaiono come una specie di integrazione al testo cristologico di Filipp.
2, 6-84• Si tratta di una parafrasi per cosi dire mariologica del celebre inno
l
1

E' l'omelia aA :n:dilat :n:a-reu1exat, gia menzionata a proposito della datazione della
festa del Natale. Potremmo aggiungere anche quella del Nazianzeno, Xeta-ror; yevvii-rat.
Gregorio, a dire il vero, nomina la Vergine tre volte; rna non va oltre a questo: lascia subito
cadere l'allusione per abbandonarsi a considerazioni di natura strettamente cristologica
(PG 36, 313 A) o di ordine morale ed ascetico (313 A e 325 B-C).
2 Eusebio di Cesarea ricorda una formula nella quale dice di essere stato egli stesso battezzato e che no~ fa alcuna menzione alia Madonna. II testo di questa formula e stato tramandato da Atanasio nel De decrctis Nicaenae Synodi 33, 4 (OPITZ H. G., Athanasius
Werke herausgegeben im Au(trag der Kirchenviiler-Kommission der Preussischen Akademie
der Wissenscha(ten, II, Apologien [Berlin-Leipzig 1935], s. 29), da Teodoreto di Giro
(Hist. Eccl. I, 12, 4, GCS 19, s. 49), da Socrate (Hist. Eccl. I, 8, 38, PG 67, 69), da Gelasio
di Cizico (Hist. Synodi Nic. II, 35, 4, GCS 28, s. 124). Cf. HAHN A.-HAHN G. L., Bibliothek
der Symbole und Glaubensregeln der alien I{zrche (Breslau 1897), Par. 123. Una formula
analoga e riportata da Cirillo di Gerusalemme (Catcch. VI, PG 33, 535). Cf. HAHN, op. cit.,
Par. 124; LIETZMANN H., Symbolen der alien Kirche (Bonn 1914). s. 19.
8 Epist. 125, 2, CoURT II, 32, PG 32, 548 B-D. Nell' Epist. 240, 2, alia Chiesa di Antiochia, Basilio cita di nuovo questa formula per ribadire il suo attaccamento ad essa
(CouRT II, 61-62, PG 32, 5.88 C-D). II silenzio sui nome della Madre di Gesu nelle piu
antiche formule del Credo, si spiega con la tendenza della Chiesa di allora a professare la
fede in termini immediatamente cristologici, mettendo l'accento sui fatto della nascita
umana e verginale di Gesu piu che sulla persona storica di sua Madre. Cf. ALDAMA J. A.
DE, Marfa en la Patrfstica de los siglos I y II (Madrid 1970), p. 17.
4 Prol. de Fide 4, PG 31, 685 A.
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paolino, che, negli scritti del vescovo di Cesarea, ha un solo riscontro nella
versione bizantina dell'anafora1•
Nella Xg non manca qualche allusione al suddetto passo della lettera
ai Filippesi2, rna senza alcuna applicazione mariologica, nonostante illungo
sviluppo sui ruolo di Maria nell'Incarnazione che l'autore aveva poco prima
introdotto nell' omelia.
Se dunque la parte introduttiva della Xg conferma la convinzione degli
autori antichi che non ritenevano indispensabile far entrare la Madonna in un
discorso dogmatico sull'Incarnazione del Figlio di Dio, illungo discorso mariano che segue attesta altresi la loro convinzione sulla realta del contrario:
che non era possibile cioe iniziare un discorso sulla Vergine Madre senza
collegarlo strettamente ed in modo esplicito con il mistero del Verbo Incarnato. Questo mistero era considerato dai Padri il normale contesto in cui
si poteva introdurre la riflessione sulla persona e sulla missione della Vergine,
giacche se negli altri misteri cristologici il significato della presenza di Maria
poteva essere equiparato a quell6 di altri personaggi evangelici, nell' Incarnazione invece ella dovette svolgere un ruolo singolare ed inconfondibile,
che le ha creato un'unicita di rapporto con il proprio Figlio.
E' dunque in relazione all a verita dell' Incarnazione del Verbo che Basilio nella Xg tenta una prima definizione della personalita della Madonna
quando afferma che il suo corpo e diventato l'eeyaa-r?Jewv dell'Incarnazione medesima. Ai suoi uditori appariva ovvio che Ia funzione della Vergine
venisse determinata dalla mttura stessa del grande evento che I' omelia aveva
precedentemente illustr&>; e si sentivano sicuramente preparati a comprendere questa definizione mariologica che d'altronde non riguarda neppure la VerginP .orne persona, vale a dire come soggetto di un modo proprio
di vivere, di pensare, di volere e di agire; che non coglie la sua risposta cosciente e responsabile alia chiamata del Signore; rna che si limita a presentarla come puro strumento del mistero. A questa specie di spersonalizzazione della figura di Maria contribuisce il modo di esprimersi dell'omileta
che pone l'accento non precisamente sulla sua persona, rna sui suo corpo,
Ia cui funzione e ulteriormente messa in ombra dalla frase seguente del testo, '
che pone un'enfasi particolare nel sottolineare l'intervento della potenza di
Dio e dello Spirito Santo, considerati Ie cause vere e proprie (aexal) della
generazione terrena del Cristo. Di lei, Vergine santa, non si fa neppure il

A.- PAHL I., op. cit., p. 234
PG 31, 1472 C.

1 HAENGGI

2

117

Omelia sulla generazione di Cristo (San Basilio)

nomel, perche, in relazione con l'esposizione dogmatica che l'omileta sta per
concludere, cio che interessa della Vergine e Ia funzione fisiologica da lei
svolta nel forgiare l'umanita del Verbo Incarnato. II suo corpo e solo una
specie di officina, una natura umana individuale in cui si attuo l'intervento
miracoloso di Dio che ha compiuto da solo il mistero.
II vocabolo eeyacn:r/(]WV, riferito al ventre di una donna, e stato usato
da Clemente Alessandrino 2, ~a Eusebio di Cesarea3, e da Gregorio Nazianzeno4. Nell' Ancoratus, Epifanio lo attribuisce due volte alia Madonna. Nel
cap. 40, citando Filip. 2, 7, aggiunge che nello svuotamento dell'Incarnazione, Ia sapie~za dl Dio non ha subito diminuzione alcuna; anzi ha mostrato
~utta Ia sua pienezza all'umanita nell'officina di Maria (eeyacn:?]ewv Maelar;)5. Anche il vescovo di Costanza dunque parafrasa il passo della lettera
ai Filippesi introducendo un riferimento alia Madonna, come fa Basilio nel
Prologus de Fide e nell'anafora. Siccome il caso e molto raro negli scritti
dei Padri della Chiesa6, esso potrebbe deporre in favore dell'ipotesi cheBasilio
conoscesse l'Ancoratus. AI cap. 75, Epifanio ritorna sull'espressione, scrivendo che il Signore si plasma un corpo nella verginale fucina (ev eeyacn:rJelcp
naeOevtx{[J)? e unendo alia metafora dell' officina, il concetto di verginita, che
e pure presente nel 'passo della Xg.
.
Ritornando a qtiesto testo, notiamo che il ricorso al termine eeyao"t?}(!tO'V
appare chiaramente suggerito dalle metafore del ferro e del fuoco, usate poco
prima nel testo e che si applicano perfettamente al grembo di Maria. Come
infatti il fuoco comunica al ferro Ia sua incandescenza senza assumerne le
impurita e i difetti, cosi nel seno della Vergine Ia divinita si e comunicata
alia natura umana senza rimanere contaminata dalle macchie e dalle imperfezioni di questa. Un' operazione nella quale veniva coinvolta la stessa
santita infinita di Dio, esigeva il seno di una vergine santa, come strumento
meno imperfetto e maggiormente idoneo. II vescovo di Cesarea si lascia
guidare
da una. certa sensibilita soprannaturale che 'gli permette
di cogliere
.
.
1 Questo accei:mo anonimo a Maria, fa pensare a Galati 4, 4 dove neppure l'Apostolo
nomina la donna dalla· quale e nato il Signore.
2 CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata 3, 12, GCS 2, 234, 13, PG 8, 1184 C.
3 EusEBIO, De vita Constantini 11, 15, GCS 1, 229, PG 20, 1384 C.
4 GREGORIO NAZIANZENo, Oralio 28, 22, PG 36, 56 A.
5 EPIFANIO, Ancoratus 40, GCS 25, 50, 9, PG 43, 88 D.
6 Possiamo citare l'esempio del Nisseno (Contra Eunom. II, PG 45, 473 D) e di una
Professione di Fede della Chiesa di Ancira, risalente all'anno 372 (HAHN A., Bibliothek der
Symbolen und Glaubensregeln [Hildesheim 1962], s. 264).
7 Ancoratus 75, GCS 25, 94-95, PG 43, 157 B.
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il filo della logica con la quale la sapienza e la potenza di Dio opera il disegno
dell'lncarnazione. Con l'esempio del ferro e del fuoco egli intende illustrare
il fatto che la divinita non puo in alcun modo ·rimanere intaccata dalle debolezze e dalla miseria umana, indipendentemente dalle condizioni individuali in cui si trovava ii grembo che avrebbe dovuto generare ii Cristo, fosse
esso puro e santo o meno. D'altra parte pero ii piano salvifico che il Verbo
Incarnato veniva a realizzare, esigeva che il corpo della vergine fosse santo.
Possiamo inoltre osservare che, con ii ricorso alia metafora dell' eeyarn:1}ewv, l'omileta sembra pure intenzionato a precisare i limiti della collaborazione della Vergine santa all'economia dell'lncarnazione salvifica. Chiamandola officina, ii nostro dottore intende riconoscerle un ruolo passivo, in
contrasto evidente con ii ruolo attivo svolto dalla potenza di Dio e dallo
Spirito Santo. Infatti subito dopo la menzione del corpo di Maria come
causa strumentale, Basilio specifica che la causa prima (aexal) sono precisamente lo Spirito Santo e la potenza adombrante dell'Altissimo1• LaMadonna dunque ha soltanto accolto nel suo grembo santo l'operazione misteriosa del Signore, la quale appare assolutamente preminente e si direbbe quasi
esclusiva. Cio chiarisce an cora meglio la ragione per cui ii discorso dogmatico
sull'Incarnazione potesse prescindere dalla menzione del ruolo ricoperto dalla
Madonna.
In sostanza Basilio affronta ii problema con una mentalita che non si
discosta da quella degli uomini del suo tempo. Allora ii comportamento della
domia nella concezione dei figli era considerato puramente passivo e recettivo, in contrasto con quello dell'uomo, al quale soltanto si attribuiva la
vera e propria responsabilita del concepimento di un bambino. Tutta l'attivita del seno femminile e l'impegno positivo della madre· per il proprio
bambino si manifesterebbe solo piu tardi, durante ii successivo periodo della
gestazione e al momento del parto. Pensiamo che sia proprio l'uso del termine aexat ad orientarci verso una simile interpretazione del pensiero di
Basilio, perche e lo stesso termine con cui, all'inizio dell'omelia, spiegava
la generazione eterna del Verbo dal Padre, considerato l'aexn e l'ah:la o
aXnov del Figlio2 • L'identita della terminologia conferma la convinzione di
Basilio che alia base sia della generazione eterna del Verbo che della sua
nascita temporale nel seno di Maria, sta l'intervento esclusivo di Dio e che
1 PG 31, 1464 A. L'affermazione del dottore cappadoce e in linea con il penslero origeniano. L' Alessandrino ha un passo nel quale si dice che lo Spirito Santo e Ia potenza dell'Altissimo sono il "principium seminis et conceptus" della Incarnazione (Hom. 14 in Lc, 8,
SC 87, 226, PG 13, 1837 A).
2 PG 31, 1460 A. Vedi sopra a pag. 83.
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il contributo di Maria e puramente passivo, pari a quello di qualsiasi altra

donna allorche concepisce un figlio. Nel caso della concezione verginale di
Gesu, l'intervento attivo dell'uomo e sostituito dall'azione miracolosa del
Signore.
Da questo modo di presentare il mistero dell'Incarnazione, risulta im'immagine piuttosto spersonalizzata della Vergine, nella quale Ia sua individualita propria e messa alquanto in ombra dal contenuto semantico della
sua funzione. Quest'ultima assurge quasi a simbolo della disponibilita della
natura umana all'unione con Ia natura divina nella persona del Verbo Incarnato.
Non sfugge una certa analogia tra il breve testo della Xg che stiamo
esaminando e Ia descrizione del piano della salvezza che Basilio fa nella
lettera 261. Qui pure egli usa il termine "economia" (aw-c'i}ew~; ol"ovot-da)
nel quale egli include tutti gli interventi che~ nella storia della salvezza, Dio
ha operato in favore dell'umanita, fino all' Incarnazione. Questi interventi
sono caratterizzati da una precisa volonta divina di servirsi degli uomini;
ed in tal senso va interpretata Ia missione ricevuta dagli antichi patriarchi,
da Mose, dai profeti, dai giudici, dai re e da tutti gli uomini giusti del Vecchio
Testamento. La collaborazione strumentale dell'uomo all'economia salvifica raggiunge il suo culmine nel mistero del Verbo Incarnato. Basilio
cita semplicemente Gal. 4, 4 senza dare un volto ed un nome alia donna del
testo paolino. Anche in questo passo dunque, Ia persona della Vergine scornpare nell'anonimato di una donna che viene menzionata al termine di una
lista altrettanto anonima di strumenti umani da Dio usati per l'attuazione
progressiva dal suo disegno di salvezza1•
Un po' piu avanti nella lettera, Ia funzione strumentale della Madonna e
dichiarata in maniera ancora piu esplicita: "Che bisogno ci sarebbe stato della
santa Vergine (ayla~; :naeOevov) se la carne portatrice di Dio (Oeorp6eo~; a&.e~)
non fosse dovuta essere presa dalla pasta (8" -cov rpve&.t-ta-co~;) di Adamo" ?2 •
Sono parole che indicano in modo chiaro come Ia funzione di Maria sia
direttamente subordinata alia realizzazione di un piano ben definito, secondo
cui la natura umana del Redentore doveva discendere dalla carne del primo
uomo e trovarsi cosi radicalmente inserita in quell'umanita che egli veniva a

1
2

Epist. 261, 1, CoURT III, 116, PG 32, 969 A.
Epist. 261, 2, CounT III, 116-117, PG 32, 969 B-C. L'espressione 6eocp6eo~ ade~

e

usata due volte in questo passo. n Courtonne corregge l'edizione maurina con Xeta-rocp6eo~,
variante che si Iegge in qualche manoscritto. La scelta tra Ie due voci non comporta una
diversa interpretazione di questo testo specifico.
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salvare. Si trattava di una condizione indispensabile affinche il Redentore
potesse pagare con la sua morte il prezzo del nostro riscatto, distruggere
sulla terra il regno della morte e restituire gli uomini ad una nuova vita.
In questo piano divino, il ruolo svolto da Maria contribuisce senza dubbio a rendere maggiormente intelligibile la via scelta dal Dio salvatore; rna
la di lei persona tende a scomparire dietro la sua funzione. Vista in questa
prospettiva, la donna chiamata a dare una carne umana al Redentore non
occorre che abbia un nome; e sufficiente che sia un valido e docile strumento
neUe mani di Dio.
Possiamo aggiungere che neppure l'aggettivo &.yla, attribuito a Maria
sia dal testo della Xg sia dalla lettera 261, vuole indicare in lei qualcosa di
strettamente personale. II termine infatti non esprime qualita di ordine
morale, rna soltanto la condizione ontologica di uno strumento assunto per
un'operazione divina. Nei due testi, la santita della Madre del Signore e
praticamente sinonimo di verginita. Con cio non si vuole escludere che
Basilio potesse avere delle convinzioni personali sulle qualita e sulle virtu
morali della Madonna; ci limitiamo a notare che nel presente contesto egli
non ritiene necessaria ricorrere a considerazioni di tal genere; e se I' Incarnazione del Figlio di Dio esige uno strumento umano particolarmente qualificato sui piano morale, e proprio del mistero stesso operare nello strumento
una trasformazione in tal senso. Percio il vescovo di Cesarea non si preoccupa di presupporre una santita iniziale nella Verginel, rna sembra piuttosto
orientato a ritenere sufficiente, per una debita intelligenza del mistero del
Verbo Incarnato, la certezza che la Vergine sia divenuta ontologicamente
santa grazie al mistero divino a cui fu chiamata a collaborare.
All'operazione divina compiutasi nel seno di Maria e destinata ad avere
incalcolabili conseguenze in ordine alia salvezza dell'umanita, Basilio attribuisce la denominazione di "economia", concetto ben noto alia tradizione
neotestamentaria e patristica anteriore. Egli parla letteralmente di eeya-

1 Diversamente si orienta il Nazianzeno, il quale ritiene necessario supporre una prepurificazione della Vergine da parte dello Spirito Santo al momento dell'Annunciazione
(Oralio 38, 13, PG 36, 325 B; Oralio 45, 9, 633 D; Poem. Dogm. 9, 68, PG 37, 461 A).
La teoria della procatarsi della Vergine Maria riaffiorera anche in altri autori successivi.
La incontriamo in un'omelia attribuita a Teodoto d'Ancira (PG 77, 1397 B- 1400 A),
in Antipatro di Bostra (PG 85, 1780 D - 1781 A) ed in altri autori piu tardivi. Cf., a questo proposito, GoRDILLO M., Mariologia Orientalis, OrChAn 141 (Roma 1954) 108 ss.;
ToNIOLO E., "Maria e lo Spirito Santo nella riflessione patristica", in La 1V.fadonna, a.XX,
n• 5-6 (Sett.-Dic. 1972) 39; sopratutto CANDALL M., S.J., "La Virgen Santisima prepurificada en su Anunciaci6n", in OrChPe 31 (1965) 241-276.
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-rfj~ ol~ovop,la~ -rav7:'Yj~ 1 •

L'accoppiamento dei due termini eeyae ol~ovop,la ritorna negli scritti di altri Padri della Chiesa e proprio
nel discorso marian.o 2, cosa che rende ancora piu significativa Ia coincidenza.
Si puo considerare il vescovo di Cesarea, se non proprio il precursore, almena
un autorevole testimone della tendenza ad unire direttamente il ruolo della
Vergine alia concezione dell'economia salvifica dell'Incarnazione. Che ci
si trovi di fronte ad una certa tendenza verso l'associazione dei due concetti,
lo dimostra iJ fatto che, anche in casi dove iJ termine E(!yact7:'1Jf!toP non e
accompagnato da quello di ol~ovop,la, esso rimane sempre legato all'idea
di Incarnazione salvifica3, e definisce il contributo offerto dalla Madonna
all'opera redentric~ del Figlio di Dio. Nel suo seno si forma quella carne
umana che, assunta dal Verba, diventa causa materiale e strumento di sal'
vezza.
Quindi in un contesto come quello che troviamo nella parte introduttiva
della Xg, il carattere soteriologico della collaborazione di Maria al mistero del
Redentore, si manifesta gia al moinento dell'Incarnazione, ancorche.si tratti
di una collaborazione piuttosto recettiva e passiva.
Le precedenti considerazioni intendono chiarire la posizione che Basilio
attribuisce alia Madonna nel contesto di una professione di fede cristologica.
Se da una parte essa trova il suo posto connaturale nel mistero dell'Incarnazione di Cristo, fuori del quale Ia sua figura risulterebbe sfuocata ed incomprensibile, dall'altra pero la sua presenza ha in esso un significato ed una
funzione ben determinati. Infatti svolgendo una funzione generativa nel
suo corpo di donna, elle assicura concretezza e certezza alia verita del Dio
fatto uomo. L'Incarnazione none pura appare.nza o un fenomeno parziale,
rna una realta nel sensa piil. autentico e complt~to della parola.
ct7:'1Jf!toP
cn'~Jetov

· 1 PG 31, 1464 A.
2 La pseudocrisostomica Tfi neo•eeq. uvetaufi usa l'espressione: Tfjc; Oelac; oluovot-tlac;
eeyaan]etov (PG 62, 776, 24). Antipatro di Bostra parla di "opportunum ergasterion ad
dispensationis ministerium" in un'omelia sull'Assunzione della Vergine di cui non abbiamo
il testo greco rna che l'antico codice Vatic. lat. 3836 (s. VIII-IX) ci conserva in versione
latina (GREGOIRE R., "L'homelie d'Antipater de Bostra pour l'Assomption de Ia Mere de
Dieu", in Parole de ['Orient, 1 (1970] 104).
. 3 Cf. Epifanio: elc; dv0ewn6T1]Ta, TOVTBUTtV elc; eeyaan]etov Maelac; (Ancoratus 40,
GCS 25, 50, PG 43, 88 D); Antipatro di Bostra: "ergasterion omnium medicinae" (GREGOIRE, op. cit., p. 117). Anche Proclo, nel Sermone IV sui Natale, usera, sempre nello
stesso senso, Ia metafora dell'officina, legata a quella delle armi: "Ncll'officina verginale
(ev Tc'jj naeOevtuijj eeyaUT1](!lrp) il Szgnore forgitJ le armi del corpo per distruggere il demonio"
(PG 65, 712 B).
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Da cio deriva che Ia scelta che Dio ha fatto del suo corpo per incarnarsi,
vale a dire di un corpo umano il quale non poteva non trasmettergli una natura umana vera e completa, ha una conseguenza di rilevante portata soteriologica: che l'umanita e salva nella sua totalita, in ossequio aWassioma che
anche Basilio fa suo e secondo il quale viene salvato cio che e stato assunto.
Per concludere questi rilievi sui significato della presenza anonima
della Vergine in un testo strettamente dogmatico sull' Incarnazione, come e
il caso della introduzione della Xg, notiamo che il silenzio sulla sua persona
deriva in ultima analisi dal fatto che il discorso dogmatico non postulava
uno speciale interesse per il Cristo storico, soprattutto se si ispirava ad una
visione paolina del mistero dell'Incarnazionel. Per sottolineare Ia realta di
questo, bastava sottintendere o accennare alia presenza e alia funzione della
madre del Verbo Incarnato, senza bisogno di indagare sulla sua identita e
sulla sua persona2• Tuttavia, in tale contesto, anche il semplice accenno a
Maria diventa fondamentale perche, legando Ia Vergine al Cristo, apre uno
spiraglio di luce per l'esatta comprensione della maternita divina di Maria e
della sua partecipazione alia missione salvifica del Figlio.
1

Oltre al citato testo di Gal. 4, 4, cf. 2 Cor. 5, 16.
Questo atteggiamento diverra tipico nella pieta dei cristiani orientali, che vedono
nella Theotokos una testimone dell'autenticita dell'Incarnazione, Ia cui presenza prova
irrefutabilmente che il Verbo si e fatto cru::ne e che ha unito alia sua divinita la natura umana in tutta la sua pienezza ontologica. Cf. KNIAZEFF A., "La place de Marie dans la pietl~
orthodoxe", in Etudes Mariales, 19 (1962) 130.
2
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Lo sposalizio della Madonna con S. Giuseppe e il primo problema mariologico specifico, in ordine di esposizione, di cui si occupa Basilio nell'omelia e si presenta come strettamente legato al problema della verginita. L'autore aveva la consapevolezza che si trattasse di una questione capace di
suscitare interesse e curiosita nei lettori del Vangelo, il quale riporta bensi
il fatto rna senza fornire spiegazioni e giustificazioni di alcun genere. Fin
dai primi secoli di cristianesimo i fedeli si sentivano stimolati ad indagare i
motivi misteriosi per cui il Signore aveva disposto di confidare una ragazza
vergine, destinata a rimanere tale anche dopo aver messo al mondo un figlio,
alia custodia di uno sposo, affinche proprio questi garantisse e proteggesse
la sua perpetua verginita. Una simile volonta divina non appare cosi ovvia
ne in linea con i criteri della logica umana.
II vescovo di Cesarea tenta di comprendere e di spiegare ai suoi uditori
come sia stata proprio questa situazione di vergine sposata a rendere Maria
idonea al servizio dell'Incarnazione; non solo, rna ribadisce che queste due
condizioni erano assolutamente richieste nella futura Madre del Salvatore e
dovevano essere considerate inscindibili, come appare nel testo che riportiamo:
Ma ascolta piultosto le parole stesse del Vangelo: "Infatli-dice-sua
madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovr} incinta per opera della Spirito Santo" (Mt. 1, 18).
Una vergine, ma data in isposa ad un uomo, fu giudicata idonea al ministero
di questa Incarnazione (:neo~ ·d1v -,;ij~ oluovop,la~ (uauovlav)l, affinche
fosse onorata la verginita e non fosse disprezzato il matrimonio. La verginita
1

In contrasto con questa Iezione, entrata nelle edizioni a partire dall'edilio princeps,
alcuni codici trasmettono un testo in cui i termini risultano invertiti: :ned~ 1:~v olxovop.tav
Tfi• otaxovta, (Vatic. gr. 413, f. 151; Paris gr. 1171, f. 65; Taurin. gr. 80, f. 43). Nelle due
lezioni si puo intuire una diversa" sfumatura di significato. Secondo il testo delle edizioni,
Ia verginita ed il matrimonio di Maria sarebbero piii una questione di convenienza intrinseca al mistero del Verbo Incarnato; nella seconda lezione, apparirebbcro maggiormente come delle condizioni poste da una positiva disposizione divina.
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infatti fu scelta come alta alla santificazione; macon lo sposalizio furono inclusi anche gli inizi del matrimonio. Inoltre Maria ebbe uno sposo custode,
cosicche egli fosse un testfmone domestico della sua purezza e non fosse concessa ai calunnialori l'occasione di accusarla, quasi avesse violato la vergmita.
Ho anche un'altra ragione da aggiungere, per nulla inferiore a quelle gia
enunciate. Quando fu maturo il tempo per l' Incarnazione del Signore, tempo
prestabilito fin dall'antichita e predestinato prima1 della {ondazione del
mondo, allorche fu necessario che lo Spirito Santo e la potenza dell' Altissimo
plasmasse quella carne gestatrice di Dio (0eocp6eov a&.eua) 2 , siccome l'umanita di quell'epoca non possedeva nulla che uguagliasse in valore lapurita di
Maria, onde poter accogliere l'operazione dello Spirito Santo, dal momento che
era tutta accaparrata dagli sponsali, fu scelta la beata Vergine, perche la sua
verginita non era stata in nulla contaminata dal matrimonio.
Un antico autore presentO anche un'altra ragione. Fu escogitato il
matrimonio con Giuseppe affinche la verginita di Maria rimanesse nascosta
al principe di questo mondo. Infatti furono adottate per la Vergine 3 le forme
esterne delle nozze4 , quasi per distrarre il maligno, che da tempo insidiava le
vergini, cioe da quando aveva udito il pro{eta annunciare: "Ecco la vergine
aura nel seno e partorira un figlio" (Is. 7, 14). Con il matrimonio fu dunque
ingannato l'insidialore della verginita. Egli sapeva infatli che la venula
del Signore nella carne avrebbe apportato la distruzione del suo domini~5 •

Due situazioni come la verginita ed il matrimonio, in cosi stridente
contrasto nell'esperienza umana, sono riguardate da Basilio quasi naturalmente armonizzate nella persona della Madre del Signore, fino a considerarle
come due presupposti inseparabili per l'attuazione del disegno salvifico di
Dio. E i motivi che egli scorge alla base della scelta di una vergine sposata,
sono di natura diversa.
·

1 Qualche manoscritto ha: "Dalla (d:n:6) (ondazione del mondo" (Taurin. gr. 80, f. 43;
Vatic. gr. 413, f.151•; Paris. gr.1171, f. 65•).
2 II Paris. gr. 1171 trascrive: XQta-r:orp6eov aaeua (f. 65•), variante che si Iegge in alcuni
manoscritti dell' Epist. 261, 2 (CouRT III, 117, PG 32, 969 C), mentre Ia maggior parte dei
codici hanno Oeorp6eov. Quest'ultima voce, preferita dagli editori, e usata da Basilio in
qualche altro testo (De Spir. San. 12, PG 32, 85 C; Hom. in Ps. 69, 4, PG 29, 468 A).
Cirillo Alessandrino, nell' Apologia XII Capitulorum contra Theodoretum, fa riferimento
a questi due testi come esempi in cui Basilio usa il termine. Cf. ScHWARTZ E., Acta Conciliorum CEcumenicorum, t. I, v. I, pars VI (Berolini et Lipsiae 1928), p. 126, 13-18.
3 Nel Vatic. 413 (f. 151•) e nel Paris. 1171 (f. 65•), invece del concreto :n:agOevov, viene
adoperato l'astratto :n:aeOev{av, forse per analogia all'astratto f-tV1JG7:elar; che ncl testo
viene immediatamente prima.
4 AUBINEAU traduce: "Joseph epouse Marie et a((iche les apparences du mariuge" ("Une
homelie de TModote d'Ancyre", p. 240).
5 PG 31, 1464 A-C.
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Il primo motivo assume l'aspetto di un'affermazione di valori morali.
La Madre del Verbo Incarnato doveva essere vergine e sposata, perche, se da
una parte bisognava rendere una testimonianza positiva alia verginita,
dall'altra occorreva anche fare in modo che il matrimonio non venisse disprezzato: a yap,o~ p,-lj qJavAutOfi. Questa frase sorj:>rende un poco nel nostro
dottore, se si tengono presenti le sue convinzioni, decisamente orientate verso
una stima quasi incondizionata per la verginita, mentre al matrimonio concedeva una molto minore considerazione dal punto di vista dell'ascesi cristiana. In questo passo egli afferma che, sebbene la verginita sia la ragione principale della scelta di Maria da parte di Dio, nel mistero dell'Incarnazione
furono inclusi anche gli inizi del matrimonio (aE aexal -rov yap,ov)1 • In un
passo dell'Esainerone2, spiegando la voce aex?J, le attribuisce, tra gli altri
significati, quello di "inizio", che ovviamente sembra meglio convenire al
presente testo, il quale in tal caso indicherebbe che il matrimonio di Maria
ha avuto solo un inizio negli sponsali, rna poi non ha seguito il suo corso normale, avendo Maria conservato la perpetua verginita. Pero il contesto nel
quale l'espressione compare, sembra conferirle un senso che va oltre quello
letterale. Infatti la terminologia astratta qui usata, tende a trascendere il
caso particolare della Vergine e ad indicare il matr~monio come tale, a cui
il caso della Vergine Santa conferirebbe una specie di consacrazione e quindi
di valore ascetico, grazie al di lei contatto personale con il Verbo di Dio, fatto
carne nel suo seno.
·
Evidentemente non e possibile pensare che Basilio vedesse nello sposalizio della Madonna gli inizi del matrimonio genericamente inteso. Sembra
piuttosto che egli accenni agli inizi del matrimonio nel senso religioso della
parola, quasi che le nozze tra Maria e Giuseppe, viste in prospettiva incarnazionistica, fossero una specie di preludio al sacramento cristiano del matrimonio. A questo aspetto egli accenna in un altro passo dell'Esamerone dove
dichiara esplicitamente che, grazie al sacramento, al legame di natura si
aggiunge una particolare benedizione (ev).oyla) 3 •

1 II testo basiliano suona quasi come una correzione della drastica frase di Tertulliano:
"Et Christum quidem virgo enixa est, semel nuptura post parium, ut uterque titulus sanctitatis in Christi cehsu dispungeretur, per matrem et virginem, et univiram" (De Monogamia
8, 2, CCL 2, 1239). Ma l'antico scrittore africano era giunto alia negazione della verginita
perpetua di Maria, non tanto per esigenze di esemp!arismo morale, quanto piuttosto per
motivi di polemica antidocetista.
2 Hom. 1 in Hexaem. 5, SC 26, 108, PG 29, 16 A.
8 Hom. 7 in Hexaem. 5, SC 26, 416, PG 29, 160 B.
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Ci sembra dunque di poter concludere che con l'espressione al aexal

·rov yap,ov, Basilio voglia affermare che il valore del matrimonio cristiano ha
Ia sua origine ed il suo inizio nel mistero dell'Incarnazione del Signore e che
questo valore sarebbe anticipato e significato nello sposalizio di Maria con
S. Giuseppe. Rimane vero che I'esempio della Madonna esalta di preferenza
lo stato verginale, dichiarandolo piu adatto alia santita evangelica1 ; pero
non manca di conferire un certo valore ascetico anche allo stato matrimoniale
II parallelismo sinonimico: "Affinche fosse onorata la verginita e non fosse
disprezzato il matrimonio", usato in questa spiegazione, appare importante
stilisticamente.. Infatti Ia sua terminologia astratta sembra accentuare una
certa quale funzione di esemplarita morale che Ia figura della Madonna avrebbe
nel contesto della vita dei cristiani. L' omileta non parla di stato verginale di Maria o di matrimonio con Giuseppe, rna semplicemente di verginita
e dio matrimonio in genere. Si tratta di due condizioni che si confanno alia
vita e alia santita cristiana, sebbene in misura diversa e sproporzionata.
I fedeli che vivono nell'una o nell'altra situazione, acquistano una specie di
idoneita a partecipare al mistero salvifico dell'Incarnazione, come era avvenuto nel caso personale della Madonna. La differenza che Basilio Iascia
intravedere consiste nel fatto che i cristiani vi partecipano esclusivamente o
mediante lo stato verginale o mediante il matrimonio, mentre Maria si
presenta quale modello unico di questa duplice partecipazione.
A chiarimento del matrimonio verginale di Maria con Giuseppe, il dottore cappagoce individua un'altra spiegazione nel fatto che, nella persona
dello sposo, ella pote avere un "testimone domestico" (p,ae-r:vr; ol"eior;)
della sua purita ed una normale e necessaria copertura per Ia sua maternita.
In effetti con uno sposo al fianco, Ia sua misteriosa gravidanza non sarebbe

1 Basilio e propenso a considerare il matrimonio come una specie di male minore e Ia
verginita quasi lo stato normale del cristiano che si preoccupa seriamente della propria
santificazione. II matrimonio non sarebbe altro che una situazione di condiscendenza alia
debolezza umana ed e tollerato solo nella misura in cui quest'ultima si rivela insuperabile.
Dio sap eva che non tutti gli uomini avrebbero potuto condurre fino alia fine Ia Iotta per
la continenza perfetta ed ha avuto comprensione per i limiti delle Ioro forzc spirituali.
Scrive il nostro autore: "Cos!, nel suo amore per gli uomini e nella sua preoccupazione per la
loro saluezza, ha o((erto loro un duplice stato di uita, uoglio dire il matrimonio e la uerginita.
Chi non aurebbe potuto sopportare la Iotta per la uerginita, si sarebbe potuto scegliere una
compagna" (De renunt. saec. 1, PG 31, 628 C). Anche se e discussa l'autenticita di questa
sermone (Cf. HuMBERTCLAUDE P., La doctrine ascetique, pp. 27 ss.), il pensiero del nostro
in proposito emerge chiaro da tutti i suoi scritti.
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stata sorgente di spinosi problemi ne motivo di vergogna e non avrebbe
prestato il fianco all'accusa di aver violato la verginit::1.1.
Se i motivi finora esposti per giustificare la scelta di una donna vergine
e sposata sono di natura morale ed incentrati sulla persona di Maria, !'ultimo
motivo esposto da Basilio, setnpre a questo proposito, ha un significato
unicamente cristologico. Si tratta dell'argomento di Ignazio d'Antiochia,
secondo il quale il matrimonio della Madonna avrebbe avuto lo scopo di
nascondere l'Incarn~zione del Figlio di Dio al principe di questo mondo 2, ii
quale, dopo l'annuncio di Isaia, continuava ad insidiare le vergini perche
teip.eva che in una di esse si verificasse quella nascita che avrebbe posto fine
al suo dominio su questo mondo. Egli infatti era certamente memore dell'altra profezia di Gen. 3, 15 che gli aveva predetto l'ostilita della donna e della
di lei discendenza.
Questo implicito accostamento dei due testi veterotestamentari viene
riproposto di nuovo verso la fine dell'omelia, rna in forma leggermente" diversa: la vergine di lsaia non e piil. messa in relazione con la donna che
schiaccia il capo al serpente, rna con Eva, condannata aile doglie del parto
(Gen. 3, 16). II primo accostamento suppone l'identita della donna della
Genesi con quella di Isaia; ii secondo invece accentua il contrasto tra Eva e
Maria. La progenitrice del genere umano ha visto svanire nelle doglie del
parto la propria verginita; Maria al contrario ha dato alia luce l'Emmanuele
che l'ha lasciata vergine anche nel matrimonio 3 •
1 Questa ragione di ordine sociale, non era sfuggita ad Origene, il quale faceva notare
che, senza Giuseppe, sarebbe giunto il momento inevitabile in cui i segni esterni della
gravidanza avrebbero provocato un motivo di infamia per Maria: "Debuit de ea virgine
nasci, quae non solum sponsum haberet, sed, ut Jl,fatthaeus scribit, iam viro tradita fuerat,
licet eam vir necdum nosset, ne turpitudinem virginis habitus ipse monslraret, si virgo videretur utero tumenti" (Hom. 6 in Lc. 3, SC 87, 144, PG 13, 1814 C). Origene fu il primo autore, per quanto ne sappiamo, a domandarsi perche il Cristo nacque da una vergine sposata.
Cf. CAliiPENHAUSEN H., Die Jungfrauengeburt in der Theologie der alien Kirche, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse (Heidelberg
1962) s. 44s.
2 L'espressione basiliana ·rd axfip,a -r:fjr; p,vrw-r:elar; (1464 C) verra usata anche da Teodoto di Ancira nella variante -r:o axfip,a 't'oii yap,ov (Hom. in Nativ., PG 77, 1415 A). Cf.
AuBINEAU M., "Une homelie de Theodote d'Ancyre", p. 240.
3 PG 31, 1473 A.
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E' sempre il Vangelo di Matteo ad offrire all'omileta lo spunto per
affrontare i probleini insorti nella vita di Giuseppe a causa del suo sposalizio
'con Maria. Ne deriva un discorso caratterizzato da senso di realismo e da
profonda sensibilita umana, elementi che arricchiscono l'atteggiamento della
fede di fronte alia imperscrutabile volonta divina. Diamo il seguito del
testo riportato nel capitolo precedente.
Prima che venissero a stare. insieme, {u trovata gravida per opera di
Spirito Santo" (Mi. 1, 18). Giuseppe trovo ambedue le cose, e la concezione
e la causa di essa, cioe l'opera dello Spirito Santo. Percio temendo di essere
detto uomo di tale donna, "voile di nascosto allontanarla" (1, 19), non osando
mettere in pubblico le vicende di lei. Ma essendo giusto, ebbe in sorte la rivelazione dei misteri. "Mentre in{atti egli pensava a tali cose, l'angelo del
Signore gli apparve in sogno dicendo: Non temere di prendere con te Maria,
la tua donna" (Ibid. 20). Non avrai pensato di dover occultare une colpa di
fronte a maligni sospetti. Sei stato in{atti chiamato giusto: non sarebbe da
uomo giusto passare sotto silenzio le colpe. "Non temere di prendere con
te 1\llaria, la tua donna". Giuseppe mostro che non si era sdegnato ne aveva
provato disgusto verso di lei, ma che la temeva perche piena di Spirito
Santo1 •
•

II testo basili.ano, che vuole portare l'uno o l'altro elemento chiarificatore sulla posizione personale di Giuseppe nel mistero dell'Incarnazion~, h.a
contribuito a suggerire agli esegeti qualche nuova ipotesi interpretativa a
proposito di un racconto evangelico di per se' scarno ed enigmatico.
Matteo infatti non precisa quali furono le persone che vennero a conoscenza della gravidanza di Maria, ne chiarisce la posizione dello sposo su
questo punto. Esulava del resto dalle sue intenzioni scrivere un racconto
preciso e dettagliato degli avvenimenti. L'obiettivo specifico che egli si
propone e che si lascia individuare nel contesto, e quello di presentare
Giuseppe come un testimone diretto della concezione verginale e come il
padre legale di Gesu, che, suo tramite, diviene il Messia, il figlio di Davide.
1

PG 31, 1464 D - 1465 A.
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In quanto testimone di un evento divino, egli riceve una rivelazione speciale
tramite un angelo, secondo uno schema tipicamente veterotestamentario.
Ma prima di ricevere l'annuncio dell'angelo, Giuseppe ritiene opportuno
rinviare di nascosto la propria sposa, decisione che si presenta con tutta
l'apparenza di un compromesso, in attesa che i fatti si chiariscano in qualche
modo1•
Basilio invece, seguendo una linea esegetica comune anche ad Eusebio
di Cesarea2 e a S. Efrem3, sostiene apertamente che Giuseppe non solo scopri
la gravidanza della propria sposa, rna anche la causa (al-rla) di essa, vale a
dire l'intervento dello Spirito Santo, e cio prima ancora di ricevere la rivelazione dell'angelo.
Non c'e dubbio che tale spiegazione abbia avuto una notevole influenza
nell'esegesi posteriore e che oggi rappresenti un'ipotesi alia quale gli studiosi
danno .il maggior credito, scartando le altre due possibili, cioe quella che
attribuisce a Giuseppe il sospetto che Maria fosse colpevole di adulterio4 e
l'opinione di coloro che vedono in Giuseppe un uomo pienamente convinto
dell'innocenza della propria sposa, pur ignorando la vera spiegazione della
di lei gravidanza5 • Si ispirano sicuramente all'interpretazione di Eusebio,
Efrem e Basilio, quegli esegeti i quali sono giunti alia conclusione che la
scoperta della gravidanza della Vergine da parte di Giuseppe, e implicita1 Sembra questa l'interpretazione piu' ovvia per comprendere un versetto alquanto oscuro nella sua formulazione. Cf. LAGRANGE M.-J., L'Evangile seton Saint Matthieu
(Paris 1923), pp. 13-14;
2 Scartando l'ipotesi che Giuseppe sospettasse Maria colpevole di adulterio, Eusebio
ritiene certo che Io sposo sia stato il primo a scoprire Ia gravidanza di Maria, essendo stato
illuminato dallo Spirito Santo (Ad Stephanum 1, 3, PG 22, 884 B).
3 Explanatio Evangelii concordantis 2, 4, ediz. Leloir L., CSCO 145 (Louvain 1964),
p. 18.
4 E' Ia posizione di Giustino (Thryph. 78, PG 6, 657 C), del Crisostomo (In Matth. hom.
4, 6, PG 57, 47 B), di Ambrogio (Inst. Virg. 5, PL 16, 315 C) e sopratutto di Agostino che
Ia ribadisce con una certa convinzione (Epist. 154, 4, 9, PL 33, 657 B; Sermo 51, PL 38,
338 C). Tra gli esegeti odierni si puo' vedere DES CAMPS A., Les jusles el la justice dans les
Evangiles et le christianisme primitif hormis la doctrine proprement paulinienne (Louvain 1950), pp. 34-37; HILL D., "A Note on Matthew 1, 19", in Expository Times, 76
(1964-65) 133-134; BoNNARD P., L' Evangile de Saint Matthieu (NeucMtel 1970), p. 20 ;
BROWN R. E., The Birth of the Messiah (New York 1977), pp. 125-128. Quest'ultimo fa
un ampia esposizione della problematica Iegata all'interpretazione di questo testo, corredandola di une bibliografia ampia ed aggiornata.
5 E' l'opinione di Gerolamo (In Matth. 1, 1, PL 26, 25 A-B), seguita da molti autori
medievali e da esegeti contemporanei, riproposta e difesa con particolare competenza da
SPICQ C., "Joseph, son mari, etant juste ... (Mt. 1, 19)", in RBi 71 (1964) 206-214.
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mente espressa in due versetti del testo di Matteo: nel versetto 18, con la
sua costruzione passiva (eveeO'YJ), e nel v. 20, in cui le parole dell'angelo,
introdotte da un yae, sembrano significare non una prima informazione, rna
un'ulteriore, ufficiale conferma di quanto Giuseppe gia conosceva1•
Il testo evangelico non lascia intravedere la fonte di questa informazione,
ne Basilio si dimostra interessato al dettaglio. Stando ai costumi del tempo,
si potrebbe pensare che Maria stessa abbia informato il fidanzato della sua
gravidanza, o che abbia chiesto alla propria madre di farlo2.
A proposito della decisione di Giuseppe di allontanare nascostamente la
Madonna, Basilio da una spiegazione identica a quella che leggiamo in
Eusebio 3 e che l'odierna esegesi biblica riconosce conforme ad una piil esatta
interpretazione del contesto evangelico4 • La "giustizia" di Giuseppe, proclamata dalle parole del Vangelo, non e affatto basata sull'ignoranza dei fatti;
rna nasce dalla preoccupazione di non favorire equivoci sulla sua persona e
sul suo ruolo in questa vicenda. Non voleva essere scambiato per un normale
marito della Vergine e, per conseguenza, il padre del di lei bambino; cosa
che si sarebbe inevitabilmente verificata, dal momento che egli non si riteneva autorizzato a far circolare spiegazioni riguardanti le circostanze straordinarie nelle quali era maturato lo stato interessante della propria sposa5 •
Nel mistero del Verbo, divenuto uomo nel seno di Maria, Giuseppe vede un
preciso disegno divino di fronte al quale il matrimonio da lui progettato
non ha piil ragione di sussistere.
None quindi per un motivo di interesse personale che egli decide di sciogliere gli impegni presi con Maria. Egli vuole agire con giustizia, prima di

1 Cf. LEON-DUFOUR X., Eludes d'Evangile (Paris 1965), "L'annonce a Joseph", II: 7275. L'autore riprende ed aggiorna Ie conclusioni di due suoi studi antecedenti: "L'annonce
a Joseph", in Melanges bibliques rt!diges en l'honneur d'Andre Robert (Paris 1957), pp.
390-397; "Le juste Joseph", in Nouvelle Revue Tht!ologique, 91 (1959) 225-231. McHuoH J.,
The Mother of Jesus in the New Testament (London 1975), pp. 157-172; STRAMARE T., "Son
of Joseph from Nazareth, Problems concerning Jesus' Infancy". in Cahiers de Josephologie,
26 (1978) 50-59. Questi studiosi continuano a ritenere spuria Ia Xg.
2 LEON-DUFOUR, Etudes d' Evangile, p. 80.
3 Ad Slephanum 1, 3, PG 22, 884 B-D.
4 LEON-DUFOUR, op. cit., pp. 69-72, 79-81.
5 A. Sicari, il quale pure ritiene spuria la Xg, sembra un po' sbrigativo nell'attribuire
al suo autore l'opinione che S. Giuseppe intendesse rimandare Maria "ex multa reverentia". Cf. SICARI A. A., "Joseph iustus (Matteo 1, 19): La storia dell'interpretazione e Ie
nuove prospettive", in Saint Joseph durant les quinze premiers siecles de l' Eglise, Atti del
primo simposio internazionale tenuto a Roma dal 29 Novembre al 6 Dicembre 1970,
pubblicati in Cahiers de Josephologie, 19 (Montreal 1971) 65.
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tutto nei riguardi dell'economia divina, nella quale ritiene di non dover interferire; poi nei riguardi della sposa che egli vuole evitare di esporre all'infamia
e ai possibili rigori di una giustizia puramente legale; non in grado di riconoscere la di lei innocenza e santita. Basilio aggiunge inoltre che la rivelazione
ricevuta da Giuseppe intorno al mistero nascosto nel grembo della Vergine
(&nouaAV!pBW(; .-wv p,va•'YJelwv) deve essere considerata come un premio per
la sua giustizia (Mua·w; de &Sv). Mentre pertanto in Matteo la disposizione
interiore di giustizia dello sposo di Maria appare come la radice di una decisione e la spiegazione di un comportamento morale, nell'omelia viene intesa
quasi nel senso di un titolo di merito per Giuseppe; e le parole rivoltegli
dall'angelo, che gia nel Vangelo suonano come un'indicazione pratica di condotta per un uomo ormai al Corrente di una certa situazione, nell' omelia
basiliana vengono rafforzate da una specie di interrogazione retorica, espressa in termini tali da far apparire !'angelo ignaro del fatto che Giuseppe
era gia al corrente delle condizioni della propria sposa: "Non penserai di
dover occultare un peccato (&.p,ae•'YJp,a) di fronte a maligni sospetti (vnovolat; (h6not;). Sei stato infatti chiamato giusto: non sarebbe da uomo
giusto passare sotto silenzio delle colpe (naeavop,la;)".
Da altri passi risulta come Basilio abbia usato l'espressione vn6vota
0..-ono; almeno in due significati che, applicati al nostro testo, potrebbero
farci pensare a dei "sospetti assurdi", cioe contrari alia logica dei fattil,
oppure a dei "sospetti maligni", in senso erotico 2 • Ambedue le accezioni
potrebbero adattarsi al presente testo dell'omelia.
Concludendo questa questione, rileviamo che l'omileta giustifica Giuseppe spiegando come la prima decisione di allontanare Maria non sia stata
dettata ne dal risentimento (?]yav&.uoet) ne dal disprezzo per le sue condizioni (e{Jde.A.vaae.-w). Il vero unico motivo e stato la scoperta dell'intervento dello Spirito Santo, che lo av~va indirettamente gettato in una fase
psicologica di incertezza e di perplessita. In questa delicata situazione interiore, maturo, in buona fede e con retta intenzione, il proposito sbagliato
di rimandare Maria; proposito che egli correggera in seguito all'apparizione
angelica.
Dobbiamo tuttavia riconoscere che, ad una prima lettura, questo passo
dell' omelia e lungi dal presentarsi come un testo chiaro e ·di facile compren-

1 In questo senso Basilio parla di assurda opinione ( lh:o:n:o~ lvvota) nell' Epist. 262, 1,
CouRT III, 120, PG 32, 973 B. Cf. De Spir. San. 17, PG 32, 145 A.
2 Tale era la natura di uno strano affare di cui Basilio parla all'inizio dell' Epist. 53, 1,
CoURT I, 137, PG 32, 396 D.
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sione. Lo si direbbe incompleto; quasi il riassunto di un'esposizione pm
ampia di cui ci vengono conservati solo dei frammenti che vorrebbero essere
della frasi-chiave per l'intelligenza dell'intero discorso, rna che in realta non
permettono di comprenderlo a prima vista. Non e neppure da escludere
l'ipotesi che un omihita possa qualche volta venir meno alia necessaria
chiarezza ~ che la cosa sia capitata anche a Basilio. Del resto i suoi uditori
dovevano dare ben poca importanza aile sue piccole deficienze oratorie, se
Gregorio Nazianzeno osava affermare: "Anche le negligenze di Basilio avevano un valore ed una risonanza infinitamente superiore aile fatiche degli
altri"1•
Comunque questa apparente deficienza non ci autorizza a pensare che
Basilio abbia perso il filo del discorso o, peggio ancora, che un testo come
il presente deponga per la non autenticita dell'omelia, come aveva concluso il Garnier2•
E' invece abbastanza ovvio che un oratore, preso dal ritmo della sua
esposizione, pur cercando di avere ben chiari gli obiettivi che egli intende
conseguire, non riesca sempre a tenere sotto controllo tutti i passaggi del suo
discorso. Lo scopo dell'omileta era quello di spiegare la reazione interiore
di Giuseppe ed il suo comportamento verso la propria sposa, per far vedere
come il gioco della liberta e della disponibilita dell'uomo entra nella attuazione dell'economia divina, cercando anche di fare qualche piccola concessione alia naturale curiosita dei fedeli, che non sarebbero riusciti a darsi una
qualche spiegazione dei fatti, in base al solo racconto evangelico. Basilio non
si propane di fare un'esegesi scientifica ed esaustiva del testo sacro; quindi
non si preocccupa eccessivamente se, nel suo modo di esporre, gli sfugge
qualche lieve incongruenza. Egli ha il temperamento dell'uomo equilibrato
e consapevole in ogni momenta delle sue specifiche responsabilita. Come non
trascura la precisione, l'approfondimento ed il rigore logico quando deve
affrontare apologeticamente i problemi della fede, cosi sente di dover essere
piu scorrevole, piu immediato, meno insistente, piu vicino alia psicologia
popolare, quando i suoi doveri pastorali gli impongono di convincere e di
trascinare i suoi fedeli, piu che di farli ragionare. E' alia luce di queste considerazioni che ci sembra di dover leggere il testo sopra citatato 3 •
Tuttavia e possibile avanzare una seconda ipotesi a chiarimento di detto
passaggio dell'omelia. Le parole dell' angelo a Giuseppe: "Non temere di dover
Elogio funebre di Basilio 77, PG 36, 600 B.
L., II: XV-XVI.
3 OuvAR A., "Preparacion y improvisacion en Ia predicacion patristica", in Kyriakon,
Festschrift Johannes Quasten (Munster 1970), II: 740-742.
1
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occultare un peccato ecc.... ", diventano piu chiare se si prendono come
risposta a dei pensieri che il Protovangelo di Giacomo attribuisce a Giuseppe.
Ecco il testo dell'apocrifo: "Se mantengo nascosta la sua colpa (&p,ae-rnp.a),
saro trovato reo di opposizione alla Iegge del Signore; e se la denunzio ai {igli
d' Israele, temo che quello che e in lei possa veramente proven ire da un angelo,
e cosl mi trovero ad aver consegnato un sangue innocente ad un giudizio di
morte. Che cosa faro dunque di lei? La rimandero via di nascosto"1•
Pare proprio che le parole dell' angelo nella Xg siano la risposta a questo
testo; e non e da escludere che Basilio abbia inteso rispondere a degli interrogativi che i suoi uditori si ponevano, ispirandosi al Protovangelo, che
probabilmente conoscevano bene, trattandosi di un libro molto noto e diffuso. Che egli non lo abbia citato, e facilmente spiegabile. Forse non poteva
prolungare troppo il proprio discorso e quindi si sentiva costretto a sottintendere alcune cose; oppure non intendeva citare espressamente un testo che
non aveva l'autorita della Scrittura.
1

Protovangelo di Giacomo 14, 1-2,
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XI.
GENERAZIONE STRAORDINARIA DEL CRISTO

Nei Vangeli dell'infanzia, sia Matteo che Luca annunciano apertamente
il carattere straordinario della generazione di Gesu, dovuto all'intervento
dello Spirito Santo; rna oltre alia verita della concezione verginale, non
specificano altri particolari.
Riflettendo sui racconto di Matteo, Basilio nella Xg fa delle deduzioni
che riguardano il periodo della gravidanza della Madonna, fenomeno che si
sarebbe pure svolto in deroga aile normali leggi della natura. II vescovo
di Cesarea confida in maniera esplicita al proprio testo le sue· convinzioni
in proposito.
Gio infatli che e stato generato in lei, e opera dello Spirito Santo" (Mt.
1, 20). Da cio appare manifesto che la formazione (del corpo) del Signore1
non avvenne secondo la comune natura della carne. Subito infatti il felo
raggiunse la perfezione e non fu formato attraverso progressive plasmazioni:
lo indicano le parole (del Vangelo). Effettivamente non e detto: quel che e
stato creato 2 , ma: quello che e stato generato. Dunque lacarne, plasmata
nella santificazione, fu degna di essere unita alla divinita dell' Unigenito 8 •

Ricorrendo alia testimonianza evangelica circa l'intervento dello Spirito
Santo, Basilio credette di poter accreditare la tesi di una crescita prodigiosa
ed istantanea del corpo di Gesu nel seno della madre fin dal momento della
concezione verginale; perche non poteva pensare che l'azione dello Spirito
conseguisse un effetto puramente naturale, che lasciasse crescere cioe il corpo
del Signore in conformita con le normali leggi della natura. II feto raggiunse
fin dal primo istante la perfezione secondo la carne (-rfi uae-xl).. In Basilio
1 Mentre Garnier sceglie Ia lezione TqJ Kvelrp, che compare anche in uno deLnostri quattro codici (Vatic. 416, f. 342v), l'editio princeps aveva gia adottato Ia lezione Toii Kvelov
come Ia piu attendibile e che abbiamo verificato in due dei nostri codici (Vatic. 413,
f. 152; Paris. 11 '11, f. 66). II testo manca invece nel Taurin. 80.
2 Alia lezione "V1J08v delle edizioni, le quali si appoggiano su alcuni manoscritti tra cui
Vatic. 416, f. 342v, preferiamo Ia variante "naOev di Vatic. 413, f. 152 e Paris. 1171, f. 66.
Spiegheremo piu avanti i motivi di questa preferenza.
3 PG 31, 1465 A-B.
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il termine

aae~

non e limitativo; sovente viene usato come sinonimo di
per cui la perfezione di cui si parla in questo testo deve considerarsi estesa all'intera umanita del Redentore. Ne dietro queste parole si
celano dei sottintesi i quali possano far dubitare che Basilio abbia immaginato nel Cristo una natura umana al di fuori della normalita. Abbiamo delle
affermazioni troppo esplicite da parte sua che non ci consentono di sospettare sottintesi del genere su questo punto1• Quindi il riferimento attuale riguarda non l'essenza dell'umanita di Gesit, rna il suo progressivo formarsi,
che Basilio indica con il vocabolo ava-caat~2 •
Per conferire maggior sicurezza alla sua tesi, Basilio indugia in una breve
esegesi testuale di 1\!Jt. 1, 20, sostenendo che, se l'evangelista e ricorso alla
voce yevv'Y}Oev, lo ha fatto per indicare che la carne di Cristo fu plasmata al
di fuori delle comuni leggi della natura, altrimenti avrebbe usato un termine
diverso. Ma non e facile precisare quale sarebbe stato questo termine di'verso, a causa di difficolta che insorgono dalla trasmissione del testo dell' Omelia. Gli editori lo leggono come segue: Ov yae e'ie'YJ-cat, To uv'Y}Oev, a.A.A.a,
To yevv'Y}Oev3 •
Non ci risulta che l'antinomia uv'Y}Oev-yevv'Y}Oev abbia dei riscontri in altri
passi basiliani e pertanto la sua comprensione dipende unicamente dal significato che si riesce a darle nel testo della Xg. Un criteria di interpretazione
potrebbe essere ricavato da un altro passo situato all'inizio dell'omelia, dove
viene spiegato che il verbo yevvaw indica 1' aex~. e 1' alda della generazione eterna del Figlio, cioe il Padre, e dove si esclude che questa generazione
comporti per il generato una posteriorita temporale rispetto al generante,
come avviene nella generazione delle creature. In questo contesto si potrebbe ipotizzare che Basilio usass~ il verbo uvew per indicare il meccanismo
ordinaria di una generazione umana, in cui intervengono l'uomo e la donna,
mentre applicherebbe il verbo yevvaw al processo misterioso e straordinario
della generazione divina4, che non ha bisogno di crescite progressi~e nel ternavOeomo~,

1 Limitiamoci a ricordare la· lettera 261 in cui difende la realta umana della carne di
Cristo contro cehuni che pretendevano di ridare credito all'errore di Valentino (Epist.
261, 2, COURT III, 117, PG 32, 969 C).
2 ll significato dinamico del vocabolo ava1:aatc; puo essere comprovato da un altro
passo basiliano: "Se rimane ancora qualche poco di tempo alla macchina (ava't'aatc;) del mondo" (Epist. 164, 2, CoURT II, 99, PG 32, 637 A).
3 PG 31, 1465 A.
4 Nella letteratura patristica greca ii verbo viene usato per significare la generazione
del Figlio dal Padre e dalla Vergine, la generazione degli eoni nella polemica antignostica,
Ia generazione spirituale del cristiano nel Battesimo. Nell'ultimo senso, Basilio lo adopera
in Hom. in S. Bapt. 1 (PG 31, 424 B).
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po, rna che, alla stregua di ogni azione divina, raggiunge immediatamente
l'obiettivo. Percio nell'Incarnazione l'umanita di Cristo sarebbe stata perfetta fin dal suo primo istante di esistenza.
Tuttavia, alla suddetta lezione, preferiamo la variante di alcuni codici
che danno al passo quest'altra forma: Ov yde ererrcat, To u-cutOev, dA.A.d,
To yevvrJOev, perche sembra meglio documentabile nell'ambito degli scritti
basiliani, pur non discostandosi, come significato, dalla lezione degli editori.
Nella controversia con Eunomio, il dottore cappadoce insiste sull'antinomia
di u-clCw e yevv&.w. All'avversario che confondeva il significato dei due
termini, spiega la loro inconciliabilita e fa notare le assurdita a cui condurrebbe una simile confusione terminologica: "Se per te l'essere creato (eu-clCIOat)
e la stessa cosa che l'essere generato (yeyevvijl10at) perche invece di Unigenito
(Movoyev*) non lo chiami Unicreato (Mov6wetCf-cov) ?"1. E conclude una lunga dimostrazione facendo presente ad Eunomio che, per questa strada, si
arriverebbe a non vedere piil alcuna differenza tra il Figlio ed una semplice
creatura.
Sembra dunque evidente che Basilio si preoccupi di insistere sui segni
straordinari che hanno accompagnato l'Incarnazione, come il concepimento
verginale e la perfezione della carne di Cristo fin dal primo istante, per dimostrare che in questo mistero non ci fu concorso d'uomo rna fu opera esclusiva di Dio. Pertanto anche durante il periodo della gravidanza, perfino
il ruolo fisiologico della madre sarebbe stato notevolmente ridotto, se non
proprio del tutto cancellato, dalla presenza operante dello Spirito Santo.
In che cosa consistesse esattamente questa perfezione iniziale del corpo
di Cristo, Basilio non lo spiega esattamente. Forse ricordava Origene il
quale, commentando il Vangelo di Luca, attribuiva una certa maturita
psicologica al Cristo quando ancora si trovava nel seno materno 2 e, dopb la
nascita, supponeva dei ritmi straordinari nello sviluppo della sua umanita3 •
Dobbiamo supporre che alludesse alla presenza dell'anima fin dal primo istante della concezione? Forse non occorre fare delle supposizioni ed introdurre un problema che non era tale per Basilio. Infatti, piil che da idee
concrete, egli sembra lasciarsi condurre da una logica di pensiero. Se lo
Spirito Santo e il principia della perfezione nelle opere di Dio4, la sua presenza
Adv. Eunom. II, 21 (PG 29, 617 A).
In Lucam hom. XIV, 8, SC 87, 226-228, PG 13, 1837 A.
Ibid. hom. XVIII, 1-2, SC 87, 264-266, PG 13,1847 B-1848 A; hom. XIX, 1, SC87,
272-274, PG 13, 1849 D - 1850 A.
4 De Spir. San. 38, PG 32, 136 B. Cf. MEYENDORFF J., Byzantine Theology, Historical
Trends and Doctrinal Themes (New York 1976), p. 169.
1

2
3
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e la sua azione nel mistero dell'Incarnazione dovevano avere come necessaria
conseguenza la perfezione del corpo del Signore1 • L'interesse dell'omileta
non e rivolto al fatto in se stesso considerato, bensi al suo significato che
consisteva nel sottolineare il carattere straordinario dell'intervento dello
Spirito Santo nella formazione della natura umana del Verbo Incarnato.
L'effetto di tale intervento si sarebbe manifestato parallelamente: nel corpo
della madre, serbandone intatta la verginita, e nell'umanita stessa del
Figlio, accentuando l'aspetto prodigioso della sua formazione 2• II parallelo
non e solo concettuale, rna anche terminologico, giacche l'espressione usata
da Basilio a proposito della carne di Cristo: "plasmata nella santificazione
(eg ayumfV'IIrJ~ GVf.t'ltaye'iaa), e sinonimo di: "plasmata nella verginita"3•
Da questo testo basiliano emerge una tendenza che diverra comune nella
teologia e nella pieta del cristianesimo orientale: quella di sublimare la fenomenologia della nascita terrena ricorrendo a delle manifestazioni esterne
prodigiose riguardanti il corpo del Verbo Incarnato 4 •
1 Una significativa conferma di questo modo di pensare Ia troviamo· nel trattato De
Spir. San. dove Basilio parla della creazione degli angeli che, grazie all'intervento dello
stesso Spirito, ricevono una perfezione non progressiva rna completa fin dall'inizio (PG
32, 140 B). Si osserva Ia stessa cosa nell'Anafora basiliana, sia nella versione bizantina
che in quella alessandrina. Nel momenta solenne dell'epiclesi, si prega ii Signore di mandare Io Spirito Santo affinche trasformi ii pane e ii vino nel corpo e nel sangue di Cristo
(HAENGGI-PAHL, op. cit., pp. 236, 352). Nel testo e implicita rna chiara !'idea che Ia
trasformazione avvenga perfettamente ed instantaneamente. Cf. MEYENDORFF J., op. cit.
pp. 174-175.
2 Origene si collocava nella medesima prospettiva allorche faceva notare: "Nisi enim
fuisset caelestis et beata nativitas Salvatoris, nisi habuisset divini aliquid et humanitatem
hominum supergredientis, numquam in toto orbe illius doctrina penetrasset" (In Luc"am
hom. VI, 7, SC 87, 160, PG 13, 1818 C). Cf. Homilia in Genesis XII, 3, SC 7bis, p. 301;
PG 12, 227B.
3 Cf. Xg 3, PG 31, 1464 B.
4 Cf. KNIAZEFF A., "La Vierge du Seigneur", in La pensee orthodoxe, 12 (Paris 1965) 98.
n medesimo autore fa una riflessione che appare illuminante per l'intelligenza del nostro
passo: "Si deja sous l'Ancienne Loi, Dieu, entrant dans Ie monde, operait des transformations miraculeuses, bien que temporaires, dans Ie jeu des lois naturelles, ii n'est pas etonnant dans Ia naissance terrestre du Logos divin de voir tellement transfigurees par !'Esprit
toutes Ies lois de Ia naissance humaine, d'autant plus que ces lois ont ete parmi ce qui,
dans notre monde, a ete altere Ie plus profondement par Ie pecM d'Adam. Marie done,
dans sa personne m~me, porte bien cet ordre des choses nouveau qu' est Ie royaume de Dieu
et sa virginite perpetuelle est certainement une des manifestations les plus eclatantes de
cette realite, a en juger par !'usage massif que fait, sous !'action de !'Esprit de verite, qui
est aussi Esprit de Ia priere (Rom. 8, 26-27), Ia Iiturgie mariale du sens typologique aussi
bien que de l'allegorisme de Ia Bible" ("La place de Marie dans Ia piete orthodoxe", in
Etudes Mariales, 19 [1962]139). Un testo diS. Ambrogio fa pensare che anche in Occiden-
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Ma sotto un tale accentuato interesse per un dettaglio curioso e non
strettamente richiesto dalle esigenze del tema, potrebbe nascondersi qualche
altro motivo. Si ha infatti la netta impressione che, ponendo l'accento sul
fatto della perfezione del corpo di Cristo fin dall'inizio del suo concepimento,
Basilio voglia dissipare ogni pericolo di interpretazione apollinarista del
Vangelo e del suo pensiero personale in proposito. L'impressione puo essere
abbondantemente suffragata dalla storia delle controversie dogmatiche del
IV secolo, nelle quali la figura di Apollinare di Laodicea spicca come uno dei
piu acerrimi avversari dei Cappadoci in tema di cristologia. Non suscita
meraviglia che Basilio, in una omelia nella quale la sua dottrina cristologica
fa la parte del leone, abbia avuto dinanzi alla mente !'errore apollinarista e si
sia preoccupato di formulare qualche confutazione, sia pure indiretta, del
medesimo. Se qualcuno dei suoi uditori aveva presente le tesi cristologiche
di Apollinare o addirittura nutriva per esse qualche simpatia, avvertiva nelle
parole dell'omileta un'indiretta confutazione; giacche, contro un Apollinare
il quale affermava una certa incompletezza della natura umana del Cristo, a
cui avrebbe supplito la perfezione divina del Verbo, sentiva il vescovo di
Cesarea sostenere la perfezione totale della carne del Signore fin dal momento in cui fu concepito.
Che in Basilio non fosse assente la preoccupazione di chiarire qualche idea
su questo tema, lo si puo sostenere in base ad altri due elementi presenti
nell'omelia. Piu avanti nel testo egli sfiora nuovamente questa problematica
quando rivolge un veloce rimprovero a coloro che ancora disputavano se il
Verbo avesse assunto un uomo perfetto (dilew~) o imperfetto (a-reil~~) 1•
Inoltre non e improbabile che nella Xg Basilio abbia usato la formula
Oeoq;6eo~ aae~ 2 in velata polemica contro quella apollinarista di Oeo~
aaeuoq;6eo~, tenendo conto che il contesto immediato della Xg in cui la
formula appare, presenta analogie di contenuto e di forma con il testo in cui
afferma la perfezione iniziale della carne di Cristo. Nei due casi infatti il

te circolassero le stesse convinzioni: "Numquid naturae usus praecessit, cum Jesus Dominus
ex Maria nasceretur? Si ordinem quaerimus, viro mixta femina generare consuevit. Liquet
igitur, quod praeter naturae ordinem virgo generavit. Et hoc quod conficimus corpus ex virgine est. Quid hie quaeris naturae ordinem in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse
Dominus Jesus partus ex Virgine?" (De Mysteriis 9, 63, CSEL 73, 112). E' vero che in
questo testo Ambrogio si riferisce al concepimento verginale; tuttavia colpisce l'insistenza
con cui sqttolinea la formazione straordinaria del corpo del Signore.
1 PG 31, 1473 C.
2 PG 31, 1464 A.
8 Fragm. 109, LIETz 233.

139

Omelia sulla generazione di Cristo (San Basilio)

discorso verte sui tema della formazione della natura umana del Verbo da
parte dello Spirito Santo ed identici sono i due termini (av(n:rjUaaOat e
ava-r:aat~) che esprimono l'operazione divina.
Infine puo avere un suo valore la circostanza che il tanto discusso scambio epistolare tra Apollinare e Basilio, contenuto nel corpus delle lettere di
quest'ultimol, sia oggi con buone ragioni ritenuto autentico 2 • Cio rafforzerebbe la supposizione che il vescovo di Cesarea doveva conoscere bene la
dottrina di Apollinare ed averla presente anche nelle sue riflessioni. Aggiungiamo che l'allusione polemica di questo passo potrebbe riferirsi anche
ad una tesi di Paolo di Samosata il quale, secondo la testimonianza di Atanasio (De Synodis 4), sosteneva che il Verbo Incarnato sarebbe stato deificato gradualmente. Sembra che lo stesso Nisseno abbia alluso a Paolo nella
Oralio Catechetica Magna 38, 5 (Cf. ediz. M. Naldini, Citta Nuova Roma
1982, p. 138, nota 29). Nell' Epist. 52, 1 Basilio ha un esplicito accenno
polemico contro il vescovo di Antiochia (CouRT I, 134).
Ma ritornando al nostro testo sulla perfezione iniziale del corpo del
Verbo Incarnato, non sfugge che Basilio, al di la del significato antiapollinarista che puo aver dato aile sue parole, manifesta chiaramente ·una tendenza ad attenuare il ruolo attivo del seno verginale anche durante il tempo
della gestazione del corpo del Signore. Ed e comprensibile se si tiene conto
che l'obiettivo dell'omileta non e queUo di mettere in luce i protagonisti
secondari dell' Incarnazione; percio non lo fa neppure per la Madonna. II
suo fine primario e costante e quello di orientare l'attenzione dei suoi uditori
verso la .persona del Cristo e di far risaltare gli aspetti unici e prodigiosi della
sua venuta sulla terra.
1 Episl. 361-364, COURT III, 220-226, PG 32, 1100 C - 1108 B.
2 Cf. PRESTIGE G. L., Basil the Great and Apollinaris of Laodicea, edit. by H. Chadwick
(London 1956); RIEDMATTEN H. DE, "La correspondance entre Basile de Cesanie et Apollinaire de Laodic~e", in The Journal of Theological Studies, n.s. 7 (1956) 199-210; 8 (1957)
53-70. E' invece contrario all'autenticita WEIJENBORG R., "De authenticitate et sensu
quarumdam epistularum S. Basilio Magno et Apollinario Laodiceno adscriptarum", in
Antonianum, 33 (1958) 197-240, 371-414; 34 (1959) 245-298. Tuttavia gli argomenti del
Weijenborg non sembrano conclusivi. Anche Y. CouRTONNE esprime un parere personale
negativo, rna non entra nella discussione del problema ( Un temoin du Ive siecle oriental
[Paris 1973], pp. 222-236. Vedi in particolare, p. 225).
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XII.
LA VERGINITA DI MARIA

Nell'Oriente cristiano del sec. IV, naeOlvor; era ancora il titolo che piu
comunemente veniva dato alia Madonna e che proveniva dalla piu antica
tradizione della Chiesa. Infatti gia nei primi secoli, alia verginita di Maria
si annetteva il significato ed il valore di un simbolo cristologico, nel quale
gli autori cristiani vedevano un argomento apologetico in favore della divinita di Gesu; e cio spiega perche nella fede della Chiesa l'appellativo divergine abbia preceduto gli altri titoli mariani.

A. VERGINITA NELL'INCARNAZIONE
Al tempo di Basilio il vocabolo naeOlvor; incominciava a costituire, insieme a Oeo-,;6uor;, un binomio inscindibile sul quale i Padri fondavano la loro
dottrina mariana e che essi ritenevano uno dei pilastri del dogma dell'Incarnazione, dal momento che una reale maternita di Maria garantiva la
realta della natura umana del Cristo e la sua verginita nel concepimento attestava in maniera incontestabile, la natura divina del Figlio da lei nato1 •
Nella Xg l'omileta presenta la Madre del Signore proprio con l'appellativo di naeOlvor; e vede egli pure la sua verginita in funzione cristologica.
Fedele alla tradizione evangelica di Matteo e di Luca, considera tale situazione personale della Madonna come una condizione indispensabile per la sua
I
collaborazione alla nascita terrena del Figlio di Dio. Nellungo testo citato
a 'proposito dellb sposalizio con Giuseppe, abbiamo visto che l'omileta fa
entrare anche qu'esto problema. Maria fu giudicata idonea al servizio dell'economia salvifica proprio
'
perche vergine; rna Basilio aggiunge che fu scelta da
Dio perche era l'unica donna rimasta vergine nel matrimonio 2 ; mentre le
1 Piu tardi Teodoto d'Ancira riassumera in termini incisivi una simile mentalita:
"Che il generato infalti sia il Verbo di Dio, e manifesto da cicl, che non sciolse Ia verginila"
(Hom. 1 in Nativ., 1, PG 77, 1349 C).
2 Altri Padri ribadiranno in seguito il carattere di assoluta necessita dello stato verginale
per la collaborazione richiesta alia Madonna nell'Incarnazione. Antipatro di Bostra af-
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altre donne sposate erano ormai tutte prese dagli sponsalil, il che e come
dire che avevano perso Ia verginita.
Con questo argomento Basilio sembra accreditare l'ipotesi del proposito di Maria di conservarsi vergine anclie nel matrimonio. Se infatti si fosse
comportata come qualsiasi altra ragazza sposata del suo ambiente, lei pure
avrebbe gia potuto avere dei rapporti coniugali con il proprio sposo. In
tale prospettiva, il suo stato verginale non presenterebbe soltanto un aspetto anatomico, quale poteva essere Ia situazione di molte ragazze non sposate,
rna si sarebbe arricchito di una connotazione morale e religiosa. Maria sarebbe rimasta vergine in seguito ad una decisione personale, senza Ia quale
non si spiegherebbe l'unicita della sua co.ndizione rispetto a quella delle altre
donne sposate2 •
Quanto alle nozze con Giuseppe, esse sembrano secondarie rispetto alia
verginita, che appare manifestamente Ia condizione principale. II matrimonio, si e detto, serviva praticamente per coprire il mistero della sua verginita
e per metterlo al sicuro da ogni falsa interpretazione.
A questo punto sembra doverosa una precisazione. Che Basilio abbia ,
lasciato intravedere Ia possibilita di una decisione personale alia base della
verginita di Maria, non significa che egli abbia inteso insistere sull'importanza morale di un simile proposito. Egli non si dimostra per null'a interessato
ad un tale aspetto del problema, rna si limita a vedere nello stato verginale
della Madonna una condizione necessaria e perfetta di disponibilita al disegno divino.
Cosi inteso, il valore cristologico della verginita della Madonna e, per
Basilio, un punto irrinunciabile della fede della Chiesa ed i cristiani devono
sentirvisi vincolati da un esplicito assenso 3 • E' quanto egli sostiene indiretfermera ad esempio: "Bisogna assolutamente che il nascituro proceda da una vergine"
(Hom. in Annunt. 5, PG 85, 1780 A).
1 llr;wxar:e{J.'Y}~T:O
otd r:fH; fW'Y}GT:etar; (PG 31, 1464 C). Secondo testimonianze talmudiche risalenti al primo secolo dopo Cristo, nella regione meridionale della Palestina
una consuetudine permetteva al fidanzato di rimanere solo con la fidanzata ancora prima
del matrimonio, e di poter avere relazioni sessuali con lei. Cf. SAFRAI S., "Home and
Family", ch. XIV, in The Jewish People in the First Century (Philadelphia 1976), II: 756-757.
2 Alcuni decenni piil tardi invece, Antipatro di Bostra fara una curiosa parafrasi delle
parole di Maria all'Annunciazione: "In realta. ero povera e disprezzata. Null'altro potevo

oe

ripromettermi che la venula di un uomo. In sua vece giunge lo Spirito Santo" (Hom. in
Annunt. 19, PG 85, 1788 C). Con queste parole sembra escludere ogni proposito di verginita da parte di lei. Anzi la sua convinzione sarebbe quella di dover percorrere la strada
piil comune di un normale matrimonio.
a Di questo mistero Basilio aveva creduto di vedere addirittura un preannuncio nel
regno degli animali. Scriveva nell'Esamerone: "Molti uccelli non hanno bisogno di unirsi
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tamente allorche distingue tra verginita prima del parto e verginita dopo il
parto. Dichiarando questa seconda non piu appartenente al disegno dell'Incarnazionel, lascia intendere senza alcun dubbio che la prima ne e un aspetto
fondamentale.
L'omileta fonda la prova di questa verita nell'interpretazione che egli
da del testa di Is. 7, 14, citato da Matteo, inserendosi in quella tradizione di
polemica antigiudaica2 che, dopo Giustino, si diffuse ampiamente tra i Padri
a proposito del testa di Isaia. Egli vi giunge facendo delle considerazioni sui
nome di Gesu ed interpretando le parole del profeta in funzione soteriologica3. In esse il preannuncio del mistero della salvezza viene chiaramente
avvertito nel parallelismo esistente tra i due nomi attribuiti al Messia. II
nome di Gesu, indicato dal Vangelo di Matteo, presenta· !'opera della salvezza
in quanto legata alia persona del Salvatore. Gesu infatti significa "salvezza
del Signore" 4 ed e stato dato "appositainente"5 al Verbo Incarnato per esai maschi per fare le uova; ma mentre negli altri le uova senza sperma sono infecondi, si
dice che gli avvoltoi, nella maggior parte del casi. si riproducano senza accoppiamento e questo
fino ad un'eta molto avanzata, perche la loro esistenza tocca frequentemente i cento anni.
I o ti invito a no tare questo dettaglio della storia degli uccelli; e se dovessi vedere genie che
ride del mistero della nostra fede, col pretesto che e impossibile e fuori dell'ordine naturale
che una vergine concepisca senza che la sua verginita ne subisca il minimo danno, tu ti
ricorderai che Dio, al quale placque salvare quelli che credono mediante la follia della proclamazione (1 Cor. 1, 21), ci ha dato con anticipo, nella natura, ogni sorta di ragioni per accettare le meraviglie della fede" (Hom. 8 in Hexaem. 6, SC 26, 460-462). E' chiara Ia dipendenza.da Origene (Contra Gels. 1, 3'1, GCS 2, 88). Sembra che una tale credenzafosse
comune anche in Occidente, se S. Ambrogio scriveva: "Impossibile putatur in Dei matre,
quod in vulturibus possibile non negatur? Avis sine masculo parit et null us refellit ".
(Hexaem. 6, 66, CSEL 31, 1, 188-189, PL 14, 233 C - D, 248 A.).
1 PG 31, 1468 B.
2 SIMON M., Verus Israel. Etude sur les relations entre chretiens et juifs dans l' Empire
Romain (Paris 1948), pp. 156, 256, 264 ss.
3 PG 31, 1465 B - 1468 A.
4 Ew•TJela Kvelov e Ia lezione riportata in tre dei nostri codici (Vatic. gr. 413, f. 152;
Paris gr. 11'11, f. 66; Taurin gr. 80, f. 43v). II Vatic. gr. 416 ha Ia variante Oeov invece di
Kvelov (f. 342v). Questa variante potrebbe spiegare Ia lezione EwnJela .1aov che e stata
adottata dalle edizioni e che potrebbe risultare da una difettosa lettura del termine Oeov.
Quantunque anche il testo delle edizioni abbia una sua giustificazione in Mt. 1, 21, a noi
pare preferibile Ia prima lettura, che sembra piu conforme al senso etimologico del nome
di Gesu. Possiamo inoltre tener presente che nell'omelia basiliana In Ps. 33, 2, i due
termini: Dio e salvezza vengono usati insieme e che il testo: 6v •fi xaetn .,;ov Oeov ean
GW7:7J(?la, potrebbe avere due interpretazioni: "Nella grazia di Dio eIa salvezza"; oppure:
"Nella grazia e Ia salvezza di Dio" (PG 29, 353 C).
5 'Egenl7:7Joer; (PG 31, 1465 B).

n
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primere una funzione della sua persona. Il nome di Emmanuele, usato da
Isaia, significa invece il modo con cui la salvezza viene operata. Anzi essa e
gia garantita dal fatto che Dio si rende presente in modo sensibile tra gli
uomini1 •
Basilio vede la Madonna come direttamente implicata in questo mistero
salvifico del Dio presente tra gli uomini, dal momento che l'evangelista le
attribuisce il passo di Isaia. Su questo punto non ammette dubbi ed interpreta il versetto del profeta come un annuncio messianico contenente una
circostanza straordinaria che avrebbe accompagnato la venuta del Salvatore,
vale a dire la sua nascita da una vergine2.
Nella sua interpretazione, l'omileta procede polemizzando con i giudei
che negavano la nascita di Gesil. dalla vergine al fine di rifiutare la sua divinita e la sua messianicita. Essi sostenevano che Isaia voleva parlare di una
nascita ordinaria da una comune fariciulla e che non intendeva riferirsi ad una
vergine. Riportiamo il testo di Basilio:
Nessuno dunque si lasci fuorviare dalle calunnie dei giudei, i quali affermano che il profela ha parlato di fanciulla e non di vergine. "Ecco infattidice- la giovinetta avra nel seno". Prima di tutto in{atti e la piir. assurda
di tutte le cose il pensare che quanta e stato dato come segno dal Signore sia
alcunche di comune e di noto ad ogni natura. Che cosa dice infatti il pro{eta? "Ed il Signore aggiunse di parlare ad Achaz cosl: Chiedi per te dal
Signore tuo Dio un segno nel profondo e nelle altezze. E disse Achaz: Non
chiedero e non tentero il Signore" (Is. 7, 10-12). E un poco piir. avanti pro. segue: "Per questa il Signore stesso vi dara un segno: ecco la vergine avra
nel seno" (7, 14). Siccome dunque Achaz non chiese un segno ne nel profondo
ne nelle altezze, affinche tu apprenda che colui che e disceso nelle parti
inferiori della terrae lo stesso che e salilo al di sopra di tutti i cieli (Efes. 4,
9-1 0), il Signore s·tesso lza dato un segno, segno davvero straordinario e porlenloso, di gran lunga superiore alla comune legge della natura: la stessa
donna e vergine e madre; e pur rimanendo nella santa condizione di una
vergine, a·ttiene anche la benedizione della maternita3.

Il fulcro dell'argomentazione di Basilio
termine G'Y]p,eioY in sen~o biblico stretto, vale a
fuori della normalita delle cose naturali. Cosi
lia: qualcosa di straordinario (nae&.t5o~oY), di
1

sta nell'interpretazione del
dire nel significato di evento
infatti lo definisce nell'omeprodigioso (-reeaanu611) 4 , di

E>eo!;' ev dvOer!Jnot!;' (Ibid., 1465 C).
Nell'omelia In Ps. 45, 6, Basilio applica pure il testo eli Is. 7, 14 alia Madonna, usando
la stessa terminologia che nella Xg (PG 29, 425 C).
3 PG 31, 1465 C - 1468 A.
4 Sempre nell'omelia In Ps. 45, 7, i due vocaboli appaiono insieme, con una piccola variante: El·ra l6e1:e 1:a leya Kvelov •eeduna oVTa ual naedooga (PG 29, 428 A). L'os2
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alieno dal corso normale della natura (naea :n;oA.v -cfj~ uowfj~ naerJA.A.ayp.lvov cpvaew~).
Un'analoga definizione la troviamo nella lettera 260, con l'aggiunta di
una precisazione: "Il segno el'indizio di una cosa fuori del comune (nag&.fJo~ov)
e oscura, che dai semplici esoltanto vista mentre ecompresa dagli intelligenti"1 •
Non potrebbe essere pertanto un segno in questo senso il parto di una
qualsiasi ragazza, mentre lo e quello di una vergine. Infatti il lato straordinario e miracoloso dell'evento profetizzato da Isaia va visto nel contrasto
insanabile, sui piano della natura, tra verginita e maternita; contrasto che
solo l'intervento della potenza di Dio e stato in grado di risolvere.
Basilio vuole far comprendere ai suoi uditori che l'annuncio evangelico
intende sottolineare la natura prodigiosa dell'evento biologico di una ragazza
che diventa madre rimanendo vergine; e che c'e un rapporto diretto tra tale
evento e la personalita straordinaria del bambino da lei nato, rapporto evidenziato dalla citazione di Is. 7, 14 fatta da Matteo.
II vescovo di Cesarea si muove in piena linea origeniana. Dal dottore
alessandrino egli non solo mutua gli argomenti, rna il contesto stesso dell'esposizione2. Origene aveva commentato il passo di Isaia nell'ambito della sua
polemica contro Celso, che si aggrappava all'interpretazione giudaica della
voce almah e al quale egli domanda, in forma retorica, quale segno poteva
mai essere il parto di una fanciulla non vergine3 • Le affinita tra i due autori
non terminano qui, come si vedra immediatamente.
La spiegazione che Basilio, citando la lettera agli Efesini, propone per
giustificare la rinuncia di Achaz a chiedere un segno, a prima vista puo
apparire enigmatica ed incomprensibile, quasi un'associazione meccanica di
parole. In realta essa si inserisce in una tradizione certamente conosciuta agli
uditori dell'omileta, la quale avrebbe forse reso un po' pedanti dei chiarimenti
ulteriori. In effetti il passo dell'omelia si capisce bene alia luce dell'esegesi

servazione ci induce a guardare quasi con preferenza Ia Iezione che di questo passo della
Xg troviamo nel Taurin gr. 80: ·r:i "al-r:eedanov :n:aedoo~ov (f. 44), invece delueaan"ov
delle edizioni.
1 Epist. 260, 8, CouRT III, 114, PG 32, 965 B.
2 Sulla stessa linea si mossero altri illustri contemporanei di Basilio. Si puo fare l'esempio di Atanasio che scriveva nel De Incarn. Ver. 33: "Da tempo i profeti annunciavano il
miracolo della vergine e del bambino che doveva nascere da lei: Ecco, una vergine concepira
nel suo seno e partorira un figlio: sara chiamato Emmanuele, che significa: Dio con noi"
(PG 25, 153 A).
3 Iloiov ovv G1Jp.Eiov -ro vedvtoa p.-YJ :n:aeiJevov -re"~;iv; (Contra Celsum 1, 35, GCS 2, 87,
PG 11, 728 B).
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che autorevoli autori hanno fatto dei due testi scritturistici, mettendoli in
rapporto reciproco.
Secondo Ireneo, il duplice segno, nel profondo e nelle altezze, consisterebbe nel fatto che colei che era vergine non spero di diventare una vergine
madre e di generare un figlio, neche il figlio partorito fosse il Dio con noi1 •
In Origene riappare la medesima spiegazione. Riccorrendo anch'egli a
Efesini, ribadisce.l'identita fra colui che discese sulla terra nell'Incarnazione
e colui che fu glorificato in cielo 2 •
Epifanio, se1:1za riferirsi a Efesini, interpreta Isaia~come segue: "Appunto
perche si rifiulo di chiedere un segno immedialo, Dio, che concede in misura
sovrabbondante i doni della sua grazia agli uomini, dall' alto mando il suo
V erbo, dal basso gli diede un corpo per sua volontii. di beneplacito e del V erbo,
protagon isla dell' economia" 3 •
Alia luce delle precedenti interpretazioni, il testo della Xg acquista tutta
la sua chiarezza. L'omileta intende dire che, non avendo avuto Achaz il
coraggio di chiedere un segno, ne terreno ne celeste, Dio stesso ha preso l'iniziativa ed ha inviato un figlio dotato di una natura trascendente, facendolo
nascere da una vergine.
L'interpretazione di Is. 7, 14, tramite Efes. 4, 9-10, ha, come risultato,
di rendere pili evidente il significato cristologico del passo di Isaia e di aggiungere un certo qual significato mariologico a quello paolino. Infatti nel segno
divino, operato quaggiu sulla terra, viene identificata l'Incarnazione dalla
vergine, mentre nel segno venuto dall'alto e vista la natura divina del Figlio di questa vergine, cio che viene espresso con l'appellativo di Emmanuele.
Quanto alia voce "almah" del testo di Isaia, per una sua retta comprensione Basilio adduce la testimonianza dellibro del Deuteronomio:
Se alcuni traduttori della voce ebraica, in luogo di vergine (nae(Jevov)
posero giovinetla (veiivw), con cio non viene per nulla alterato il senso.
Troviamo in{atti sovente usata nella Sacra Scrittura la parola giovinetta
invece di vergine, come e detto nel Deuteronomio: "Se uno ha trovato una
{anciulla vergine non sposata e con violenza si e unito a lei ed estato scoperto,
quell'uomo che si e unito a lei, darii. al padre della giovinetta cinquanta
didrammi" (22, 28-29).4

1 Adv. Haeres, 3, 19, 3, HARVEY W. W., Sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis libri
quinque adversus Haereses (Cambridge 1857, ristampa del 1949), II: 103, PG 7, 941 B.
2 Contra Celsum 1, 35, GCS 2, 87, PG 11, 728 B.
3 Ancoratus 3!! GCS 25, 41, PG 43, 76 A-B.
4 PG 31, 1468 A.
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L'interpretazione ebraica escludeva che la voce "almah " in Is. 7, 14
potesse significare una vergine, per il fatto che .il profeta non fa alcuna specificazione in questa sensa. Secondo Basilio invece, avendo il termine un significato generico e non implicando di per se alcun riferimento alla condizione
verginale o meno della fanciulla, proprio per questa era ben lungi dall'escluderla. D'altra parte il carattere straordinario che doveva assumere questa
nascita esigeva che si traducesse il vocabolo "almah" con "vergine".
Basilio quindi segue la traduzione di Matteo il quale ben conosceva il
valore generico del termine ebraico e tuttavia ha preferito accogliere nel suo
testa il vocabolo naeOevo~, che poteva trovare nella versione dei Settanta,
esprimendo in tal modo una sua personale interpretazione.
A proposito degli Ebrei contestati nella Xg, non sembra difficile fare
delle supposizioni. Sappiamo da diversi antichi Padri che Aquila e Teodozione avevano tradotto "almah" con veiivt~l, e che Ireneo e, piu tardi, Eusebio
di Cesarea spiegavano questa interpretazione con il fatto che i due traduttori erano giudei proseliti2• Lo stesso vocabolo si ritrova in Simmaco. Basilio ben conosceva queste traduzioni3, riportate da Origene negli Hexapla4.
Pen) neppure in questa l'omileta afferma qualcosa di nuovo, perche gia
Origene nella polemica contra Celso aveva applicato Deut. 22, 23-26 al testa
di Matteo, giungendo aile medesime conclusioni. Notiamo che non sono esattamente gli stessi versetti citati da Basilio, pero illoro contenuto e identico e
sembra indicato a sostenere la tesi della fanciulla vergine5• Nella stessa direzione si muove l'interpretazione di Cirillo di Gerusalemme6, il quale pure
cita Deut. 22,27.
Concludendo queste considerazioni, ribadiamo la certezza che Basilio
abbia ravvisato nella concezione verginale un segno messianico e che la
verginita stessa di Maria, secondo il modo in cui egli concepiva l'economia
salvifica, rappresentasse innanzitutto un servizio all' Incarnazione del Signore. Verso questa pista interpretativa egli era mosso dalle indicazioni stesse

1 GIUSTINO. Dial. Tri(. 71 (PG 6, 644 A-B), ORIGENE, Contra Celsum 1, 34 (GCS 2, 86,
PG 11, 725 A-C), CIRILLO DI GERUSALEM~m, Catech. 12, 21 (PG 33, 753 A), GIOVANNI
CRISOSTOMO, In Matth. 5, 2 (PG 57, 57) non li nominano, rna e evidente l'allusione aile
loro traduzioni.
2 Adv, Haer. 3, 21, 1, PG '1, 946 A-B; Hist. Eccl. 5, 8, PG 20, 452 A.
3 Nell'omelia In Ps. 44, 4, cita Aquila e Simmaco (PG 29, 396 B).
4 PG 16, 1652-1654.
6 Contra Celsum 1, 34, GCS 2, 86, PG 11, 725 B - 728 B.
6 Catech. 12, 21, PG 33, 753 A-C.
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della Scrittura1 . Segnaliamo inoltre Ia stretta somiglianza tra l'interpretazione basiliana di Is. 7, 14 e quella dell'autore del commento pseudobasiliano
di Isaia. Quest'ultimo, conformandosi egli pure aile indicazioni della Scrittura, riconosce nei segni dei fatti meravigliosi ai quali si puo attribuire un
certo contenuto misterioso. Su questa premessa fonda l'affermazione che non
vi e segno piil meraviglioso e piil. divino della nascita di Dio dalla Vergine.
Anche in tale caso il testo di Efesini diventa Ia chiave interpretativa di quello
di Isaia. II profeta ha potuto parlare di segno nel profondo e segno nelle
altezze, perche Ia nascita dell'Emmanuele si sarebbe rivelata un prodigio in
terra per il suo carattere. verginale e tale si sarebbe manifestata anche in
cielo a causa della presenza del Verbo nella carne. Riappare infine il solito
ricorso al Deuteronomio (22, 25-27) per confutare l'interpretazione ebraica
della "almah" ed opporvi l'interpretazione cristiana2 •
La Iettura interpretativa di questo testo di Isaia da parte di Basilio ed
anche dell'autore del Commentario, fornisce una ulteriore riprova dell'influsso esercitato da Origene sull'esegesi dei Padri, anche a lunga distanza di
tempo. II vescovo di Cesarea e l'autore del Commentario puntualizzano tre
obiettivi specifici che corrispondono in pieno a quelli delineati dal grande
dottore alessandrino: dimostrare che Ia nascita di cui parla il profeta, deve
avvenire da una vergine; che questa vergine e Maria e che ii figlio da lei nato
e l'Emmanuele; che l'interpretazione ebraica della voce "almah" non regge
di fronte aile conclusioni di una esegesi corretta. Identici sono pure i testi
biblici scelti a sostegno della dimostrazione. Fra Ie citazioni dei Padri che
abbiamo riportato, Ia sola a discostarsi da questo schema, e quella dell' Ancora ius; rna la cosa non sorprende, se si pensa che il vescovo di Costanza
non ha mai fatto misteri sui suo irriducibile antiorigenismo 3•
II fatto che nell'omelia sui Natale Basilio concentri Ia sua attenzione intorno all'aspetto cristologico:-dogmatico ed apologetico della verginita di
Maria, in relazione alia nascita del Signore, non gli impedisce di intravedere,
sia pure attraverso qualche rapido spiraglio, l'aspetto morale della questione.
AI di Ia delle scarne indicazioni che i testi evangelici danno della condizione
1 Naturalmente, secondo Basilio, il servizio della verginita di Maria e in funzione della
dimostrazione della divinita di Cristo, e non in appoggio della tesi dell'impeccabilita della
sua carne umana, come faranno altri autori in seguito.
2 Comment. in Is. 199-202, CoPaSa 5, 201-213, PG 30, 461 A- 465 C.
3 Non occorre addurre testimonianze specifiche in proposito. Non rimarrebbe che
l'imbarazzo della scelta. Per limitarci all' Ancoratus, possiamo affermare che il trattato e
pervaso da capo a fondo da una quasi astiosa avversione dell'autore nei confronti dell'Alessandrino.
·
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verginale della madre nell'Incarnazione del Figlio di Dio, l'omileta scorge
qualche connotazione di natura morale che sembra piuttosto ispirata dal valore e dalla diffusione che la verginita stessa e andata ben presto acquistando
nella pratica ascetica della Chiesa. Basilio afferma nell'omelia chela verginita doveva essere onorata nel mistero dell'Incarnazione perche adatta alia
santificazione1. Essa garantisce in qualche modo la santita alia persona che
la pratica2, perche l'essere vergine gia implica il possesso di una certa santita.
Nella lettera 46, Basilio abbozza una spiegazione di questo suo modo di pensare: solo la donna non sposata ha cura delle cose del Signore per essere santa
nel corpo e nello spirito3 • Nell'omelia invece la verginita della• Madonna e
presentata come una condizione troppo impersonale per essere in grado di
gettare una luce pili viva sulla figura morale di lei.

B. LA VERGINITA DIMARIA DOPO LA NASCITA DI GESU
Si e parlato finora di significato e funzione della verginita di Maria nel
mistero dell'Incarnazione senza mai accennare alia distinzione tra virginitas
ante parium e virginitas in partu perche Basilio ovviamente non poteva porsi
ii problema di questa distinzione che non era attuale al suo tempo. Egli ha
considerato la verginita della Madonna prima della nascita di Gesu, globalmente, quale servizio reso all'econonomia della salvezza, senza introdurre distinzioni di modalita o di tempi nella sua manifestazione. Non si comprende
percio l'insistenza di chi vuole attribuire al vescovo di Cesarea una tale distinzione, se non come un tentativo di far quadrare il pensiero basiliano con
degli schemi teologici che si sono imposti successivamente4 •

enn:1Joela necl~ aytaupov (PG 31, 1464 B).
ev •«P aytaupq> •ijc; naeOevla~ (Ibid., 1468 A).
3 Epist. 46, 3, CoURT I, 119, PG 32, 373 C.
4 Mentre Georg StiLL, nel suo studio sulla Mariologia dei Padri cappadoci, si esprime
con cautela su questo punto ("Die Mariologie der Kappadozier", ss. 293-303), Sergius S.
FEDYNIAK scrive: "Propterea, articulo absoluto, rursus statuimus S. Basilium vere ac recte
docere de triplici B. Mariae virginilate: ante parium, i[! partu, post parium" (Mariologia
apud Faires Orientales, p. 52). Non si vede con quali testi basiliani sia possibile suffragare
una presa di posizione cosl perentoria, c;Ial momento che neUe opere di Basilio non esistono
su questo punto dichiarazioni piu esplicite e piu ampie di queUe contenute nella Xg, dove
proprio non appare questa distinzione. A. KNIAZEFF propone pure Ia Xg come testimone
della virginitas in partu, rna non e chlaro su quali testi intenda appoggiare Ia sua affermazione, sebbene aggiunga un riferimento in nota ("La Vierge du Seigneur", in La pensee
orthodoxe, 12 [Paris 1965] 96).
1
2
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Si deve invece riconoscere che il dottore cappadoce vede ben netta la
distinzione tra la verginita prima della nascita di Gesu e la sua situazione di
vergine.perpetua, anche se non usa alcuna terminologia tecnica piu o meno
corrispondente a quella latina di virginitas ante e post parium.
Per quanto concerne la verginita perpetua, Basilio non puo trovare testimonianze nei libri della Scrittura, salvo alcuni testi atti piuttosto a controbattere le obiezioni di coloro chela negavano; ed e percio costretto a ricorrere a due argomenti di altro genere: il consenso dei credenti e la storia della
morte di Zaccaria. Riportiamo il lungo testo dell'omelia, che riguarda questi
argomenti: '
"E svegliatosi prese con se la sua donna" (Mt. 1, 24). Quantunque la
reputasse sua sposa in quanta a disposizione d'animo, amore e ogni sollecitudine che si conviene a colora che vivono insieme, tuttavia si astenne da ogni
rap porto maritale. "lnfatti non la conobbe - dice - finche non partorl il
figlio suo primogenito" (Mt. 1, 25). Questa pero farebbe supporre che Maria,
dopo aver prestato in tutta purezza il proprio servizio alla generazione del
Signore, compiutasi grazie all'intervento della Spirito Santo, non si sia poi
rifiutata ai normali rapporti coniugali. Cio non intaccherebbe per nulla la
dottrina della religione, perche la verginita era necessaria fino al servizio
dell' Incarnazione e quello che avvenne dopa, non occorre che sia indagato agli
effetti della dottrina del mistero1; ma siccome gli amanti di Cristo 2 non ammettono di udire che la Madre di Dio (Oeo1:6uo~) abbia cessato ad un certo
momenta di essere vergine, noi stimiamo sufficiente la lora testimonianza3 •
E per quanta riguarda quel "non la conobbe finche (fw~) n.on parlorl il figlio
suo"4, l'fw~ in molti passi sembra indicare un tempo definito, ma in realld
designa un tempo indefinito, com'e il caso di cio che disse il Signore: "Ed
ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt. 28, 20).
Infatti il Signore non cessera di essere con i sanli dopa questa mondo; ma
la promessa del presente non e un'interruzione per il f'uturo 5•
1 II Vatic. 415 aggiunge il verbo ua-r:aA.ebpopev (= tralasceremo) (f. 343), che rende piu
completa Ia frase. La variante e stata accolta nelle edizioni parigine del 1618 e 1638.
2 II termine tptAOX!?t0'7:0!; e usato altre volte da Basilio: Adv. Eunom. II, 18, PG 29,
609 B; De Spir. San. 16, PG 32, 93 C; Epist. 70, dove compare come aggettivo: -r:fi afj
tptA.oxelanp otaOeaet (nel tuo cuore che ama Cristo), CouRT I, 164, PG 32, 433 B. Doveva essere diffuso un po' dappertutto in quel tempo giacche, compare in Atanasio (A pol.
ad Const. 3, PG 25,600 A; Epist. de Syn. Ar. Sel. 39, PG 26, 761 C), in Cirillo di Gerusalemme (Catech. 6, 12, PG 33, 556 C), nel Crisostomo (Hom. 3 in 1 Cor., 2, PG 61, 17B), nel
Nisseno (Vii. Mois. II, 176, SC 1, 86, PG 44, 381 C) e nel Nazianzeno, che lo applica allo
stesso Basilio (Elogio di Basilio 31, PG 36, 540 A).
3 Vatic. 413, invece di pae-r:vela,, ha Ia variante naeapvOta, (incoraggiamento, rassicurazione) (f. 152•).
4 Vatic. 415 aggiunge new-r:o-r:ouov (f. 343•).
5 I nostri quattro codici hanno tutti una Iezione piu breve: "Ma la promessa del presente
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Allo stesso modo diciamo che e usato lwr;. Per il fatto poi che venga
detlo primogenilo (new-,;6-,;oxor;), non sempre il primogenito e inteso in
rapporto con altri figli, ma si dice primogenito colui che per primo apre il
grembo materna.
Anche la storia ('ia.,;oela) di Zaccaria mostra che Maria fu sempre
(pixet nav-,;6r;) vergine. C'e un racconto (Myor;), giunto fino a noi per
tradizione (ex :rcaeao6aewr;), secondo cui Zaccaria, per aver collocato Maria,
dopa il parto del Signore, nel luogo riservato alle vergini, fu dai Giudei
ucciso ira il tempio e l'altare (Cf. Mi. 23, 35.), accusalo dal popolo di aver
dato con questa (Ota .,;ov.,;ov)l quasi una conferma di quel segno straordinario e glorioso (7:0 :rcaecxoo~ov exe'ivo xal noJ.vvp,V'Yj7:0V 2 C1'Yjp,eiov), che la
vergine cioe aveva generato e non aveva violato la verginitas.

In questo brano dell'omelia va rilevato, come particolarmente importante per Ia storia del dogma mariano e del dogma in genere, l'argomento
del consenso dei fedeli, gia valorizzato da coloro che hanno studiato l'omelia,
rna forse con criteri troppo teologici e senza una sufficiente applicazione del
senso storico. Basilio sostiene in termini espliciti che dopo I' Incarnazione
Maria avrebbe anche potuto perdere Ia verginita senza che venisse compromesso il servizio da lei reso all'economia della salvezza (xa.,;a .,;-Y}v olxovop,lav
v:rceeeala). Vista sotto questo aspetto, Ia verginita perpetua sembra diventare un fatto personale della Madonna. Invece non Io e talmente, perche intervengono delle esigenze derivanti dalle convinzioni e dalla sensibilita religiosa del popolo cristiano 4, il quale non riesce a pensare una Madre di Dio
none un arresto peril futuro" (Vatic. 413, f. 152•; Vatic. 415. f. 343•; Paris. 1171, f. 67;
Taurin. 80, f. 44).
1 Vatic. 415 (f. 344) e Taurin. 80 (f. 44) hanno: ot'a'lh:oii. Paris. 1171 (f. 67) trascrive:
ot'eav7:oii. Mentre Ia Iezione scelta dagli editori sembra attribuire il compito della manifestazione della nascita verginale al fatto stesso di aver collocato Maria nelluogo riservato
aile vergini, le varianti dei tre codici invece sembrano attribuire a Zaccaria un impegno
personale esplicito di testimonianza del prodigio.
2 L'aggettivo nol.vvp:v7]7:or; viene attribuito da Basilio anche alia Trinita (De Spir.
San. 45, PG 32, 152 A).
3 PG 31, 1468 A - 1469 A. Nel Comm. in Is. 202, e reperibile un'espressione analoga
al finale del testo citato: "E dopo essere divenuta madre, e rimasta ancora vergine" (CoPa
Sa 5, 213, PG 30, 465 A).
4 Origene ci informa che gia ai suoi tempi vi erano uomini i quali dichiaravano di non
riuscire a pensare che il corpo del.Ia Vergine, dalla quale il Verbo aveva preso carne, in cui
era disceso lo Spirito Santo e che era stato adombrato dalla potenza dell'Altissimo, abbia
potuto avere del rapport! sessuali (In Matth. 10, 17, PG 13, 877 A). A. KNIAZEFF identifica questi cristiani negli asceti, nei cui ambienti la credenza nella verginita perpetua
di Maria si era diffusa prima che altrove, perche essi stessi facevano l'esperienza della
castita in una vita di intensa unione con Dio, con la quale qualsiasi rapporto sessuale
sembrava incompatibile ("La Vierge du Seigneur", p. 100).
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che non sia vergine1 • E tali esigenze spirituali dei fedeli sono ritenute sufficienti (av-rae~st~) dal nostro autore a confermare la verita della verginita
perpetua della Madonna. In questo argomento gioca un sottile elemento
psicologico; in quanto la sua forza probante sta nella situazione personale dei
cosidetti cptMxeta-rot. La dimostrazione e sufficiente, rna per loro. Un'altra
volta Basilio, nella controversia eunomiana, ricorre allo stesso argomento,
mettendo ancora meglio in luce il carattere psicologico di questo tipo di argomentazione. Dopo aver polemizzato con l'avversario a proposito della
generazione del Verbo ed essere ricorso alle prove della Scrittura, decide di
porre fine al discorso esprimendo la convinzione che le sue ragioni, le quali
difficilmente riuscivano persuasive per Eunomio, erano piu che sufficienti per
i fedeli: "Jo invece non ritengo che siano necessarie altre cose per la dimostrazione, ma che e sufficiente per gli amanti di Cristo (cptA.oxeta-rot~) un richiamo (vn6p,vrJO't~)" 2 •
Ritornando alla Xg, troviamo che questo e il solo testo dell'omelia in
cui viene applicato alla Madonna il titolo di Oso-r6~o~, quasi ad imprimere
maggior forza a questa specie di argomento di convenienza, giacche una
1 II Taurin. 80 presenta una lezione eliversa che smentisce l'asserzione del testa delle
eelizioni dove e detto chela verginita dopo ii parto e indifferente ai fini dell'economia salvifica. Diamo una traduzione del testa del codice torinese: "Lungi dalla parola e dal
pensiero dei cristiani una simile empieta. La verginita infatli non e necessaria solo fino al
compimento del servizio dell' Incarnazione, ma lo e anche alia Semprevergine (dBmaeOBVO!;).
Come infatti, dice, mi accadra questa se non conosco uomo? Cia significa: non lo conosco,
ne mai voglio conoscerlo, ne lo conoscero" (f. 44). Questa testa sembra un ulteriore sviluppo
della variante attestata dall' Ambrosianus gr. 810, del sec. XI, piu antico del Taurin. gr.
80, secondo la quale ii testa andrebbe letto come segue: "Ma noi non potendo accettare la
eliceria secondo cui la Madre di Dio abbia cessato ad un dato momenta di essere vergine,
riteniamo sufficienti queste prove" (fol. 207•). Ma per tornare alia variante del Taurinensis, sese ne verificasse l'autenticita, ci troveremmo eli fronte ad uno dei rarissimi passi in
cui Basilio usa la voce dlltnae0Bvo!;. Altrimenti, solo nell'anafora liturgica questa titolo
mariana appare con certezza ed e usato due volte, secondo la conferma che ci viene data
sia dalla versione bizantina (HAENGGI-PAHL, op. cit. pp, 234, 238), sia da quella alessandrina (pp. 350, 356).
II titolo eli dBmaeOBvO!; non era ancora molto eliffuso ai tempi di Basilio, rna lo si trova
gia in eliversi autori come Anfilochio (Adv. (alsam haeres., cf. FICKER G., Amphilophiana
[Leipzig 1906], s. 66), Atanasio (Contra Arian. 2, 70, PG 26, 296 B; Exposit. in Ps. 84, 11,
PG 27, 373 A}, Epifanio (Ancoratus 13, GCS 25, 22, PG 43, 40 D; 80, 100, 168 C; 120,
148, 233 B; Adv. Haeres. 26, 7, GCS 25, 284, PG 41, 341 C; 29, 6, 328, 401 A). La sua
assenza quasi totale in Basilio potrebbe avere una spiegazione in quel certo qual riserbo che
egli adotta nei confronti di Maria. Abbiamo vista come egli non abbia elifficolta alcuna
ad affermarne la realta, rna forse intende evitare eli attribuire alia Madonna un titolo.
2 Adv. Eunom. II, 18, PG 29, 609 B.
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Madre di Dio implicata nel rapporto matrimoniale, sembrava un' immagine
contradditoria al punto da superare le capacita immaginative dei fedeli ed
illoro senso di fede e di rispetto.
Qualche studioso ha visto nella dichiarazione dell'omileta una prova
a sostegno della tesi secondo Ia quale in quell'epoca la verginita perpetua
della Madonna era una verita universalmente creduta dal popolo cristiano,
rna non imposta come dogma di fede rivelato1. Riteniamo che non ci si possa
spingere cosi avanti nell'interpretazione di questo passo della Xg, innanzitutto perche non e facile stabilire storicamente fino a che punto si facesse
allora differenza tra verita universalmente creduta e dogma imposto dall'autorita della Chiesa. Anzi dobbiamo precisare che prima di Efeso non e possibile documentare interventi del magistero della Chiesa in fatto di dottrina
mariana. Tutto in questo campo sembrava regolato dalla pieta dei fedeli e
dall'insegnamento dei Padri e dei teologi. In Secondo luogo e altrettanto problematico dimostrare se gli stessi fedeli credevano alia perpetua verginita
di Maria con Ia consapevolezza di rispondere ad una !oro esigenza interiore
di convenienza e di pieta, oppure se sentivano di doverle dare un vero e
proprio assenso di fede, per la forza e la certezza che a questa verita aveva
conferito Ia piu antica tradizione della Chiesa. II testo basiliano non permette di risolvere una questione tanto complessa. Abbiamo visto come
Basilio distingua chiaramente tra -xr/jevyf..ta e Myp,a; rna non sembra che in
questo passo della Xg egli voglia sottintendere tale distinzione concettuale.
Piu che ad una tradizione ecclesiale, egli sembra qui riferirsi ad un semplice
sentimento universalmente diffuso tra i fedeli.
Comunque ii passo del nostro dottore riveste uno speciale interesse perche Iascia intravedere l'importanza che puo avere il comune consenso dei
fedeli nella definizione di una verita di fede; consenso che non appare fondato su ragionamenti Iogici o scientifici ne su ricerche storico-critiche, rna su
una profonda sensibilita religiosa che si sviluppa nell'esperienza della fede
e della vita cristiana e che aiuta a percepire certi stretti collegamenti che
1 Questa affermazione della Xg aveva gia attirato l'attenzione del Du Pin che per primo
l'aveva intesa in questo senso (Du PIN E. L., Nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclt!siastiques [Paris 1693, 3me edit.], II: 187). Tra gli studiosi contemporanei che han no riproposto la
tesi del DuPin, ricordiamo JoUASSARD G., "Marie a travers la Patristique", in Maria (Du
Manoir, Paris 1949), I: 89; DoNNELLY Ph. J., "The Perpetual Virginity of the Mother of
God", in Mariology, ed. J. P. Carol (Milwaukee 1957), II: 277; ORTIZ DE URBINA I.,
"Lo sviluppo della Mariologia nella Patrologia Orientale", OrChPe 6 (1940) 54-55; idem,
"S. Giuseppe nella Patrologia Siriaca", in Saint Joseph durant les quinze premiers siecles
de I' Eglise, Cahiers de Josephologie, 19 (1971) 154.
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esistono tra le diverse verita rivelate. Nel nostro caso sembra chiaro illegame
che unisce la verginita perpetua di Maria con la sua maternita divina, per cui
ci troviamo di fronte ad un esempio nel quale il concetto di privilegio mariano
nasce in armonia con quello di funzione, la quale lo spiega e lo giustifica.
L'omileta si occupa poi delle due obiezioni che tradizionalmente venivano rivolte al mistero della verginita perpetua, in base al versetto di Matteo: "Non la conobbe finche non partorz il proprio figlio primogenito"1 •
La prima difficolta e quella legata all'interpretazione di "conoscere".
Non siamo informati con certezza sul pensiero di Origene intorno a questo
problema, non essendo del tutto fuori discussione l'autenticita del frammento
a lui attribuito, che si occupa di questo versetto evangelico, quantunque
l'interpretazione sia pienamente in linea con il metodo allegorico della sua
esegesi. L'autore di questo frammento ricava dalla voce "conoscere" un
duplice significato: uno noetico ed uno sessuale. In senso noetico, Matteo
affermerebbe che Giuseppe non conobbe pienamente il mistero divino nascosto nella propria sposa se non dopo il parto. In senso carnale invece, non la
conobbe mai2.
Basilio in un sua lettera analizza pure il significato del verbo conoscere;
rna ammette che nella Scrittura la forma lyvw, se usata nel caso di una donna,
indica solitamente gli amplessi carnali (-rrov yaf.ttuwv CJVf.tn/..ouwv) 8• Nella
Xg, avendo di fronte un versetto della Scrittura, logicamente non si pone neppure il problema dell'esistenza di significati diversi da quello biblico. Percio
egli prende le parole dell'evangelista nel senso che Giuseppe non conobbe
Maria carnalmente; e risolve la difficolta ricorrendo ad un altro testo di Matteo (28, 20) per l'interpretazione della voce lw~, dove ritiene di poter dedurre
con maggior chiarezza il significato da attribuire a quest'ultima. L'avverbio, sebbene indichi in taluni casi una scadenza di tempo limitata, in altri
casi, come Mt. 28, 20, significa un tempo indefinito, senza limitazioni di
durata. E' in questa seconda accezione che deve essere interpretato l'lw~
di Mt. 1, 25, per cui non viene pregiudicato il mistero della verginita perpetua della Madonna.
Piu sbrigativamente Basilio risolve la difficolta posta dal termine new•6•ouo~. Appoggiandosi anche qui al senso biblico del vocabolo, come ap-

1 Cf. GERMANO I. M., "Et non cognoscebat eam donee . ... Inquisitio super sensu spirituali seu mystico Mt. 1, 25", in Marianum, 35 (1973) 184-240. Nell'excursus storico, !'autore dell'articolo cita anche Ia Xg, che egli presenta come dubbia (pp. 193-194).
2 Fragm. in Mt. 1, 25, GCS 41, 4 fr. 22, PG 13, 1630 D - 1631 B.
s Epist. 235, 3, CouRT III, 47, PG 32, 876 A.

154

La Verginitit. di Maria

pare in Esodo 13, 2, egli spiega come primogenito possa essere definito il
figlio che per primo apre il grembo materno, senza che tale sua prerogativa
rimanga subordinata all'arrivo di altra prole.
Infine l'omileta conclude tutto il suo lungo discorso sulla verginita della
Madonna, presentando la testimonianza della storia di Zaccaria, che nel
contesto appare come un vero e proprio martire di questa verita, perche
avrebbe sacrificato la vita per difenderla di fronte ai giudei, che non accettavano la realta del miracolo di una donna che, dopo aver partorito, continuava ad essere vergine.
Basilio, che nell'omelia si mette in una posizione di polemica anche nei
confronti dei giudei, fa vedere come la loro perdurante incredulita su questo
punto, abbia delle radici storiche molto antiche, giacche risalgono al tempo
stesso in cui il miracolo si verifico.
II valore argomentativo del racconto dipende dall'accettazione di alcuni
suoi presupposti che Basilio vedeva del resto ormai consolidati da una lunga
tradizione a lui anteriore, alia quale si e accennato nel capitola riguardante
il problema delle fonti mariologiche1. Si tratta dell'identificazione del padre
di Giovanni Battista con il profeta menzionato da Gesil ed ucciso dai giudei
tra il tempio e l'altare (Mi. 23, 35). II motivo della sua uccisione sarebbe
stato il fatto di aver ammesso Maria nelluogo del tempio riservato aile vergini. Evidentemente si supponeva che il sacerdote fosse al Corrente dello
stato verginale della Madonna.
Basilio non si limita a rilevare il "reato" materiale commesso da Zaccaria, cioe !'aver collocato una madre nelluogo delle vergini, rna coglie anche
la motivazione del fatto, che sarebbe stata fornita ai giudei dallo stesso Zaccaria. Questi avrebbe spiegato che in Maria si era avverata la predizione
del profeta ad Achaz. In simile prospettiva, la verginita della Madonna non
si presentava come un prodigio puramente occasionale, rna come il segno
straordinario di Isaia che i giudei ben conoscevano: .-d :naea~o~ov beeivo ual
:n;ol.vvp,vrrr:ov l1rJp,eiov. Questi non volevano accettare l'identificazione del
segno messianico con il parto verginale di Maria ed uccisero colui che proponeva e difendeva una tale identificazione.
La tradizione, che si riferisce al periodo della vita della Madonna immediatamente successivo alia nascita di Gesil, sembra piil indicata a dimostrare la concezione verginale che non la perpetua verginita. Essa comunque
avrebbe dovuto precedere, come ordine logico, la soluzione delle due obiezioni di cui sopra, perche viene presentata come una dimostrazione diretta
1

Vedi alle pagg. 113-114.
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!

della verita; invece, nell'omelia, e, collocata all'ultimo posto, quasi che Basilio non voglia annettervi troppa 'importanza. In effetti la espone con un
certo qual tono distaccato, senza prendere personalmente posizione a proposito del suo valore storico e di.niostrativo. Si direbbe che si accontenti di
fare una concessione al gusto phpolare, facile nell'accogliere tradizioni di
carattere drammatico e leggendafio.
Tuttavia occorre altresi ricoAoscere che nella Xg l'autore non dimostra
I
per questo tipo di racconto quell'avversione
che in altre circostanze non
I
riesce a nascondere. Si pensi alle insistenti raccomandazioni rivolte ai monaci affinche leggessero i libri sacri autentici e rifiutassero gli apocrifi (a:n;ouev1
q;ot)1• AI racconto sulla morte di Zaccaria invece, si direbbe che Basilio
voglia accordare qualche credito.~ Non lo squalifica infatti come apocrifo;
anzi lo definisce una la-coela2 , uh Myo~3, pervenuto fino ai suoi tempi at' 4 • Dobbiamo pensare che sia stata l'autraverso la tradizione (naea6oat~)
torita di Origene a rend ere Basilib pii.t benevolo nei confronti di questa particolare tradizione '/5 L'ipotesi non edel tutto ingiustificata e potrebbe spiegare
anche l'analogo atteggiamento dJl Nisseno di fronte al medesimo racconto.

'

1

Sermo de Ascet. Discipl. 1, PG 31, 1649 B.
n termine ha per Basilio un senso ~ertamente
positivo. Infatti Io applica al modo di
I
narrare della Bibbia (Hom. 2 in Hexaerp.. 8, SC 26, 178, PG 29,49 A; Hom. in Ps. 28, 1,
PG 29, 281 A; Hom. in princ. Prov. 12, "fG 31, 409 D).
3 La voce 1.6yo!;' e usata due altre volte nella Xg, nel senso di argomento serio, probante
(1464 B-C).
4 Basilio usa sovente il termine per indicare Ia tradizione non scritta dei Padri (Cf.
1
De Spir. San. 22, PG 32, 108 A.). Pero nel caso presente puo contare anche su testimonianze scritte. Del resto occorre tener presente che quando il vescovo di Cesarea parla ·di
tradizione non scritta, non intende riferi.rsi
necessariamente ad un insegnamento trasmesso
I
oralmente. Egli vuole solo affermare qe una dottrina non e inclusa nella Sacra Scrittura,
prescindendo dal fatto che si tratti di dottrina scritta o di dottrina trasmessa a voce.
In ogni caso egli non vede opposizionJ alcuna tra Scrittura e "tradizione non scritta".
Cf. SMULDERS P., "Le mot et le concebt de Tradition chez Ies Peres Grecs", in RSR 40
(1952) 43-45; AMAND DE MENDIETA E.,~ "The Unwritten and Secret Apostolic Traditions",
pp ..21-39.
1
6 Sappiamo che Origene, nei confronti degli apocrifi, raccomandava un atteggiamento
saggio ed equilibrato: "Haec omnia dixfmus discutientes sermonem, non ignorantes quoniam
multa secretorum facta sunt a quibusdafu impiis et iniquitat'em in excelsum loquentibus: et
utuntur quibusdam fictis Hypythiani, ~liis autem qui sunt Basilidis. Oportet ergo caute
considerare ut nee omnia secreta quae f~runtur in nomine sanctorum, suscipiamus propter
Judaeos, qui forte ad destructionem veritatis Scripturarum nostrarum quaedam finxerunt,
confirmantes dogmata falsa, nee omnia dbjiciamus quae pertinent ad demonstrationem Scripturarum nostrarum. Magni ergo viri esf' audire et adimplere quod dictum est: "Omnia probate, quod bonum est tenete (1 Tess. 5, 21!)" (In Matth. series 28, PG 13, 1637 B-C).
2

I
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XIII.
LA 0EOTOKOI:

La maternita divina di Maria e la prima verita mariana che scaturisce
dalle pagine del Vangelo e se nella Xg Basilio, pur commentando l'episodio
della nascita di Gesu, non fa esplicite dichiarazioni in proposito, la ragione
potrebbe essere la presa di coscienza da parte sua che si tratta di una verita
talmente espressa dalla logica dei fatti, dei quali la Vergine e diventata
protagonista, che qualunque dichiarazione esplicita o definizione suonerebbe
strana e superflua. Non occorreva definire cio che si evidenziava cosi bene
nella concretezza degli eventi e delle situazioni.
Del resto l'intero discorso iniziale dell'omelia pone le premesse teologiche che renderanno chiara e significativa la posizione della Madonna nell'economia divina dell'Incarnazione. Confutando le tesi eunomiane contro la
divinita del Verbo, Basilio ottiene un preciso risultato: sgretolare una concezione dottrinale nella quale, tra le altre conseguenze, ci sarebbe anche
l'assoluta impossibilita di intendere il ruolo di Maria come quello di una
vera Madre di Dio.
Fedele alia sua visuale biblica, l'omileta scorge innanzitutto nella maternita della Madonna un mistero prestabilito da Dio nell'ambito del suo disegno di salvezza e, insieme a questo, preannunciato per mezzo dei profeti:
Ebbe cosi compimento il mistero (p,var:fJewY) predisposto prima dei
secoli ed annunziato anticamente per mezzo dei profeti: "Ecco la vergine
avra nel seno e partorira un figlio e lo chiameranno con il nome di Emmanuele che, tradotto, significa: Dio con noi" (Is. 7, 14). Anche questa antica
denominazione contiene la manifestazione di tutto il mistero, che cioe
Dio sara con gli uomini. Dice in{atti Emmanuele, che significa: Dio con
noi1 •

L'omileta identifica due elementi nel mistero preannunciato: la presenza di Dio in mezzo agli uomini, della quale aveva parlato con insistenza
nella parte introduttiva dell'omelia, e la nascita da una vergine, evento

1

PG 31, 1465 B-C.
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assolutamente straordinario e melzo scelto da Dio per attuare tale presenza.
In questi due aspetti della realta dell' Incarnazione, egli considera sintetizl
zato tutto il mistero salvifico (-rofi nav-ro~ p,va-r'YJetov). Inoltre Basilio, pur
rifacendosi al messaggio di Isaia,' lascia intendere che egli non considera il
profeta come l'unica voce ispirata che abbia predetto l'avvenimento. Isaia
'
si e inserito in una piu antica tradizione,
che si e ripetuta nel suo messaggio1•
L'Emmanuele quindi non solo e disceso sulla terra, tra gli uomini, rna
ha preso pure una natura umana, in un'officina rappresentata dal ventre della
Vergine Maria.
j
In una pagina gia citata dellej omelie sui Salmi, la funzione materna della
Madonna e resa in modo molto piu esplicito: "Vide il Dio incarnato, vide
l' Emmanuele genera to dalla Vergihe santa" 2•

Che l'Emmanuele sia una persona divina, Basilio non ha bisogno di
dimostrarlo in questo punto, perche la sua divinita risulta dal suo stesso no1
me che significa: Dio con noi; d~lla sua origine trascendente, che si perde
dietra. l'operazione misteriosa dello Spirito Santo, il quale e l'aex?J dell'Int
carnazione. Invece nella polemi9a contro Eunomio era stato piu esplicito
nell'affermare la natura trascendlmte del figlio della Vergine:
La sua origine

(aex?J) no~ e da Maria, ne appartiene al tempo (and -rwv

/3e -rwv xe6vwv), ma: "In p~incipio era

il Verbo e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio" (Giov.l1, 1), prendendo la sostanza eterna, la generazione impassibile, l'unionea cdn il Padre, la maesta della natura, in poche
parole: tutto quanto. Aggiu~gendo la voce "era" (?}v), (l'evangelista) lo
riporta al suo principia (aex?J), quasi per chiudere la bocca di coloro che,
bestemmiando, dicono che non 'era; e per eliminare cosl in anticipo la possibilita di simili cavilli4 •

I

Se l'affermazione dell'identita del Figlio di Maria con il Dio eterno e
trascendente, sottolineata e raffJrzata dalla citazione del prologo giovan1

1

I

In due punti, dove la Xg parla del mistero "annunciato anticamente dai profeti"
e di "antica denominazione", tre dei ndstri codici propongono, invece della lezione :n:aJ.at,
che e entrata nelle edizioni, la variante~ :n:aJ.w (Taurin. 80. f. 43v e Vatic. 415, f. 342v, per
il primo caso; Vatic. 413, f. 152 e anc6ra Vatic. 415, ibid., peril secondo caso). Questa
variante confermerebbe il pensiero di 'Basilio, per altro gia sufficientemente chiaro nel
I
testo, secondo cui la parola di Isaia non fa altro che ripetere (:n:ailw) un messaggio gia
precedentemente annunciato.
I
2 Hom. in Ps, 45, 6, PG 29, 425 C.
1
3 L'aggettivo C1Vf.trpvljr;, che in ques,to passo esprime la comunione di natura con il
Padre, nella Xg e usato invece per izidicare la comunione di natura del Cristo con gli
I
uomini (1460 B).
4 Adv. Eunom. II, 15, PG 29, 601 B. I

i
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neo, appare come ovvia nel trattato contro Eunomio, notiamo che anche nella Xg riaffiora il Basilio della polemica antiariana nel prologo dell'omelia,
dove il suo discorso e esclusivamente rivolto al mistero della generazione
eterna. Se non si tiene conto di questo discorso, diventa impossibile valutare la natura e le finalita della generazione temporale; e se non sono bene
precisati i rapporti personali del Figlio con il Padre, non si possono capire
nella loro esatta natura i rapporti del Verbo lncarnato con sua Madre. Sono
queste premesse, chiare nel suo pensiero ed anche nella sua esposizione, che
hanno consentito al vescovo di Cesarea di cogliere nelle sue vere dimensioni
la presenza di Maria nel mistero della salvezza.
Basilio nella lettera 261 aveva enunciato il ruolo insostituibile di Maria.
Per attuare l'economia dell'lncarnazione, l'onnipotenza divina non ha potuto fare a meno della collaborazione di una donna, dal momento che, secondo il disegno salvifico, "la carne gestatrice di Dio (0eocp6eo~ cnxe~). doveva essere attinta dalla pasta (cpveap,a) di Adamo"1 •
Nella lettera 262, esprime in forma negativa la stessa convinzione, condannando come estranea alia retta dottrina dell'lncarnazione, l'opinione di
coloro che sostenevano che Dio si trasformo in carne senza assumere la pasta (cpveap,a) di Adamo, attraverso la santa Vergine2•
Egli riconosce nella Vergine la donna chiamata da Dio a collaborare
come madre al mistero dell'Incarnazione, in cui il Figlio di Dio e divenuto
vero figlio dell'uomo. Ma il tipo di maternita che ella realizza non pone particolari interrogativi a Basilio. Percio la chiama Oeo.,;6xo~ e questo appellativo
sembra che nella sua mente non nasconda alcun sottinteso problematico3,
perche per lui e cosi ovvio che il Figlio da lei generato e l'Emmanuele, il
Dio con noi, e perche la sua nascita dalla vergine prova la trascendenza assoluta della sua personalita. Come si puo vedere nel testo stesso dell'omelia,
siamo ancora lontani dall'epoca della controversia nestoriana, quando Ia

1 Episl. 261, 2, CouRT III, 117, PG 32, 969 B.
2 Epist. 262, 1, CouRT III, 120, PG 32, 973 B.
3 PG 31, 1468 B. II termine Beo1:6xor; e qui adoperato piuttosto come titolo che non
come definizione, per cui l'eventualita che si tratti di un' interpolazione, come ipotizza
UsENER (op. cit., pp. 249-250), non reca pregiudizio alia sostanza del pensiero dell'autore.
A noi pare che Ia sua presenza non dovrebbe meravigliare, sebbene non si ritrovi in altri
scritti basiliani. Si e visto come a quel tempo fosse noto ormai un po' dappertutto,
compresa Ia Cappadocia dove fu usato dal Nazianzeno e dal Nisseno e come sia presente
nell'anafora basiliana, dove si puo anche discutere se sia stato Io stesso Basilio ad introdurvelo; rna e Iecito affermare che egli Io abbia per lo meno accettato (HAENGGI A. PAHL I, op. cit., pp. 234, 238, 350, 356).
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I

questione della maternita di Maria si rivelera come un'inevitabile conseguenza del problema cruciale riguardante il rapporto delle due nature nella
f
persona del Cristo. La Xg non ti:adisce alcuna preoccupazione circa il problema degli stretti legami esistenti tra la retta dottrina della divina maternita di Maria e l'esatta definiziorie dei rapporti tra la natura umana e la
divinita del Verbo Incarnato. Pet l'autore, la maternita della Vergine e un
I
dato di fatto che non comporta discussioni o dimostrazioni; la voce (Jso-c6"'o~
non rappresenta un concetto da ahalizzare, rna un simbolo che esprime una
realta divina che si e compiuta ~isteriosamente e di cui ha illustrato con
abbondanza di particolari gli ef~etti nell'introduzione: e per mezzo della
Vergine che Dio e sceso in terra; ;ha preso dimora tra gli uomini; si e fatto
I
uno della nostra razza (of1-oysvfj~)1 ; la sua carne e divenuta a noi connaturale
(O'vyysv1]~) 2 ; si e fatto a noi connaturale (O'vyysvfj~) e noi gli siamo diventati
'
familiari (ol"'st6w) 3 • E' quindi nell'officina
della Vergine che il Verbo di Dio
1
diventa umano ed entra in ·una condizione di profonda intimita con gli

J. ·

uomiBm.as1"lio non
. fa delle d"ICh"1ara~10m esp 1·ICI"te sul nus
· t ero d ella rnat erm"t)..Gl
divina. Ci presenta piuttosto Maria mentre esercita il suo ruolo materno nei
confronti del Figlio e lascia bene ihtendere che per lui il problema della fede
I
riguarda quest'ultimo, mentre la madre rimane semplicemente coinvolta in
questa fede essenzialmente cristol~gica.
C'e un dettaglio a propositol del quale l'omileta sembra lasciarsi gui'
dare da uno speciale criterio di ihterpretazione
dei rapporti tra il Cristo e
sua Madre. Egli esita di fronte kn·eventualita di concepire delle relazioni
personali dirette tra la Vergine ella divinita. Preferisce vedere una specie
di diaframma che faccia da intermediario tra le due, rna nello stesso tempo
quasi da separazione. Tale diafrah1ma e la carne di Cristo, che egli definisce
I
la diretta portatrice della divinita. Quanto alia Madonna, il suo compito e
1
stato soltanto quello di plasmare tale carne gestatrice di Dio ((Jsocp6eoc;
O'cl(!~)4.

1

Cio non infirma minimamente la fede del vescovo di Cesarea nel mistero
della eso-c6"'o~. perchC egli evita' di introdurre divisioni tra la persona del
Cristo e la sua· carne gestatrice della divinita. Per questo egli poteva giusta-

PG 31, 1460 B.
PG 31, 1460 C.
3 Ibid., 1473 B.
4 Ibid., 1464 B. Si trova l'espressionc anche in Hom. in Ps. 59, 4, PG 29, 468 B; De
Spir. San. 12, PG 32, 85 C; Epist. 261, 2, CounT III, 117, PG 32, 969 C.
1
2
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mente chiamare la Vergine Oeo-,;6uo~, prescindendo dalla questione se il
termine sia suo o di qualche amanuense. Crediamo comunque che si debba
accantonare ogni esitazione nell'accettarlo come autentico1•
Ricordiamo inoltre che Basilio non e il solo ad usare l'espressione
Oeocp6eo~ aae~· Sembra che anche il fratello Gregorio condividesse la stessa
sfumatura di pensiero 2•

1
2

Vedi quanto detto a pag. 62, a proposito di Cirillo Alessandrino.
Oral. I de Resurrect. Chr., PG 46, 608 A.

161

XIV.
VERGINE BEATA

Nella parte conclusiva dell'omelia Basilio dichiara la Madonna beata
(flauaela), in un'affermazione nella quale entrano le due reminiscenze bibli-

che di Is. 7, 14 e Lc. 11, 27 e che fa da parallelo antitetico a Gen. 3, 16:
"J:lon si udra piil: Nelle doglie partorirai figli. Infatti e beata colei che ha
par tori to l' Emmanuele e le mammelle1 che hanno allattato" 2•
Per comprendere ii significato che l'omileta attribuisce al termine "beata", e necessaria ricorrere ad altri contesti in cui egli Io adopera.
Ci sono innanzitutto dei passi in cui "beato" e detto di una persona come
un semplice titolo 3 • In altri testi invece Ia voce e un'attribuzione vera e
propria, a cui Basilio annette un significato particolare, come nel caso della
Xg; e tra questi ultimi appare illuminante Ia lunga spiegazione che ne da
nell'omelia sui Salmo 1. In primo luogo e detto beato cio che e veramente
buono (aA.nOww~ aya06v) vale a dire Dio stesso, che e il bene in se, il bene
per eccellenza; bene verso il quale tutto tende, che e immut~bile per natura,
che possiede una bellezza sovrana, una vita impassibile, senza dolore ne alterazioni; sorgente dalla quale sgorgano tutti i beni e tutti i valori4 • E' come
dire che Ia beatitudine appartiene a Dio in proprio, per esigenze di natura e di
definizione.
Ma nello stesso testo Basilio ammette l'esistenza di una beatitudine per
cosi dire analogica, che puo essere attribuita all'uomo nella misura in cui
qu,esti viene ammesso a partecipare definitivamente ai beni divini. Siccome
durante la vita terrena l'uomo non puo diventare partecipe in modo definitivo
dei beni divini, perche il suo futuro destino e ancora incerto, solo colui che
1 II Vatic. 413 ripete il termine f.'a"aiJtO£ (f. 153•).
2 PG 31, 1473 A.
3 Chiama beati, ad esempio, Mose. (Epist. 81, CouRT I, 182, PG 32,456 C), alcuni vescovi
(Epist. 214, 2, CouRT II, 203, PG 32, 785 C; Epist. 225, CoURT III, 22, PG 32, 841 A;
Epist. 263, 3, CouRT III, 123, PG 32, 997 C).
4 Nell' Epist. 243, 4, chiama beata la natura divina: f.ta"aela qn}au; (CouRT III, 72,
PG 32, 909 A).
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ha condotto a termine il proprio compito terreno ed ha raggiunto il suo fine
ultimo, che e Dio, puo essere proclamato beato1•
Nello stesso ordine di idee, Basilio precisa, nell'omelia sui Salmo 32,
che sono degni di essere proclamati beati coloro che hanno gil\ raggiunto il
cielo 2 e che hanno conseguito Ia contemplazione della natura divina.
Questa contemplazione e detta pure beata (pau&.ewv fJeaf.la) 8• La beatitudine pertanto appare legata al possesso definitivo dei beni eterni.
Nella Xg la Vergine e detta beata perche ha partorito l'Emmanuele, e
quindi Ia sua beatitudine e in relazione con Ia divina maternita. Avendo dato
alia luce e nutrito nel suo seno il Cristo, ella e venuta in possesso di un bene
divino, cioe della presenza del Dio Salvatore, e lo ha posseduto in maniera
definitiva, perche il Verbo Incarnato ha assunto per sempre una natura
umana4 • Questa beatitudine pertanto non viene considerata alia stregua
di una disposizione strettamente personale, rna come un'attitudine messianica e soteriologica. Essa e un segno, come sono state un segno le doglie di
Eva. Queste ultime preannunciavano un avvenire di peccato, di dolore e di
morte, Ia beatitudine di Maria e il segno della presenza della salvezza; una
presenza definitiva. Perche la Vergine e beata, proprio per questo (~ta -coih:o)
gli uomini sanno che si e avverato l'annuncio del profeta Isaia e che e nato il
Salvatore.
Osserviamo che Basilio, accennando nel testo sopra citato della Xg a
Lc. 11, 275 , sembra ignorare l'intervento di Gesil sui termine "beati",
che senz'altro gli conferisce il senso di una disposizione morale personale6•
Nell'omelia Basilio ha un intento diverso da quello di esaltare una qualita
personale della Madonna. Qui beatitudine significa per lui partecipazione
al mistero della salvezza ed e percio un atteggiamento esemplare che deve
interessare tutti i cristiani e che per tutti puo diventare una sorgente di
gioia. Nel momento in cui si sentivano interpellati dalle parole del vescovo,
Hom. in Ps. 1, 3, PG 29, 216 B - 217 A.
Hom. in Ps. 32, 4, PG 29, 332 D.
s De Spir. San. 23, PG 32, 109 B.
4 PG 31, 1464 B-C.
5 In Atanasio si trova pure l'applicazione di questo testo lucano al mistero del Natale:
"Percio e veramente presente in Maria, per assumere un corpo da lei ed of{rirlo come proprio,
per noi. La Scrittura ne ricorda la nascita e dice: Lo avvolse in pannolini ed e proclamato
bepto il seno da cui fu allattato" (Epist. ad Epict. 5, PG 26, 1057 B-C).
6 Altrove pero Basilio non ignora il significato morale del termine. Abbiamo un esempio chiarissimo: "Ammirando queste qualitti e proclamando beata la vita di questi uomini,
in quanta dimostravano con i fatli di portare nel proprio corpo la morte di Gesu, pregavo di
essere anch'io loro imitatore" (Epist. 223, 2, CouRT III, 11, PG 32, 824 C-D).
1

2
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i fedeli di Cesarea potevano imitare la beatitudine di Maria vivendo nella
celebrazione liturgica il mistero salvifico del Natale.
Abbiamo notato come la beatitudine della Madonna venga considerata
nel contesto del parallelismo antitetico con Eva1 . Mentre la prima Eva ode
nel paradiso una dura parola di condanna2, la seconda Eva e causa di salvezza perche partorisce il Salvatore. Questo parallelismo e preceduto, nella
Xg, da quello tra Adamo e Cristo, che lo spiega e lo giustifica. Adamo e
terra che trascina l'uomo verso la terra3 ; Cristo e il Celeste4, unito al quale
l'uomo viene innalzato al cielo. E :mentre il parallelismo Adamo-Cristo
contrappone la situazione dell'uomo decaduto a quella dell'uomo nuovo,
il parallelismo Eva-Maria illustra le conseguenze del primo: la decadenza
del peccato e fonte di dolore; la liberazione dal peccato diventa sorgente di
beatitudine e di gioia, come e avvenuto in Maria.
'
1 Cf. CIGNELLI L., Maria nuova Eva nella Patristica Greca (Assisi 1966).
2 Gen. 3, 10.
•
3 Gen. 3, 19. Si avverte in questa metafora ii richiamo di un' altra amelia basiliana:
"0 forse per la condanna arrecataci dal peccato, siamo chiamati terra, noi che abbiamo udito
da Dio quelle parole: Sei terra ed in terra ritornerai" (Hom. in Ps. 32, 4, PG 29, 332 D 333 A).
4 Cf. 1 Cor. 16, 49.
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Se l'omelia sulla Generazione di Cristo fu pronunciata in un'assemblea
liturgica, come si e cercato di dimostrarel, e pertanto in un luogo ed in un
momento nei quali Basilio si preoccupava non solo di fare un annuncio del
messaggio cristiano, rna di creare anche una certa sintonia spirituale con i
suoi uditori, e comprensibile che in tali circostanze egli non si limitasse ad
esporre il proprio pensiero e le proprie convinzioni, rna cercasse soprat"utto
di interpretare il sentimento comune dei credenti sulle verita della salvezza.
In questo senso l'omelia liturgica puo essere ritenuta una specie di termometro della fede e della pieta del popolo di Dio; ed a piu forte ragione quando
l'omileta e lo stesso pastore che si rivolge al suo gregge, da lui ben conosciuto.
E questo e proprio il caso della Xg, che sicuramente Basilio ha tenuto ai suoi
cristiani di Cesarea2•
Non si puo escludere che, ad ascoltare il vescovo, ci fossero anche delle
persone estranee alia comunita locale; anzi e legittimo prospettare una
eventualita del genere, giacche sappiamo che folie notevoli accorrevano per
ascoltare il grande dottore cappadoce, affascinate forse piu dall'esempio
della sua vita3 che non dalla forza della sua eloquenza4 •

1

Cf. p. 98.
Cf. pp. 72-74.
Dall'epistolario eli Basilio, siamo informati dei suoi numerosi interventi in favore delle
popolazioni della Cappadocia, specialmente a sostegno dei poveri, dei bisognosi e degli
indifesi (Gregorio Nazianzeno, Elogio di Basilio XXXIV, PG 36, 541 B-C.) Talora era
riuscito a far annullare provvedimenti ingiusti nei confronti eli queste categorie sociali
(Fox M. M. The Life and Times of Saint Basil the Great as Revealed in His Works, Patristic
Studies 57 [Washington, D.C. 1939], p. 117; CouRTONNE Y., Saint Basile. Homelies sur la
richesse [Paris 1935], p. 98). Sappiamo anche del suo interesse per la educazione e la formazione dei giovani e delle sue cure per la fondazione eli scuole (LAZZATI G., "Basilio eli
Cesarea insegno retorica ?", in .studi e materiali di storia delle religioni, 38 [1967] 290).
Ma sicuramente gli abitanti della Cappadocia erano rimasti colpiti dalla carita e dalla
dedizione con cui Basilio, prima ancora di essere vescovo, si era prodigato per alleviare le
loro sofferenze durante la grave carestia che aveva devastato la loro regione negli anni
2
3
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Sembra tuttavia chela presenza delle folie si verificasse durante.la predicazione catechetica. Ma nel caso della Xg, ci troviamo di fronte ad un sermone tipicamente liturgico, tenuto quindi durante una celebrazione alia
quale si supponeva partecipassero soltanto i cristiani battezzati. E' di
questi infatti, e delle esigenze del popolo di Dio, che l'omelia tiene specialmente conto. Essa sembra intesa a nutrire la fede e a rafforzare la vita cristiana della comunita.
Come si presentava allora questa comunita? La Chiesa di Cesarea di
Cappadocia vantava origini cristiane antichissime. La regione fu evangelizzata molto presto e non e improba~ile che lo stesso principe degli Apostoli
vi abbia portato l'annuncio cristiano, dal momento che nella sua prima lettera saluta anche i cristiani della Cappadocia1 . Da una parte i numerosi martiri cappadoci, dall'altra l'influsso esercitato dai cristiani della Cappadocia
nella convei:sione dell' Armenia alia fede cristiana, possono essere presi come
sintomi di uno speciale fervore religioso vissuto dalla popolazione della regione.
La Chiesa di Cesarea divenne particolarmente fiorente, anche come istituzione, al tempo di San Gregorio Taumaturgo, del quale la nonna materna
di Basilio, Macrina, fu fedelissima discepola. Ma quando Basilio stesso vi
divenne vescovo, trovo una situazione religiosa e sociale che si era nel fratt~mpo notevolmente deteriorata2 e fu senza dubbio per merito suo e grazie
al suo· zelo pastorale che la vita cristiana in Cappadocia co nob be un nuovo
straordinario sviluppo. Ne fanno fede numerose testimonianze storiche,
compr~se.
.
.. quelle degli stessi Padri Cappadoci3. Una delle conseguenze piu
367-368 (Gregorio Nazianzeno, Elogio di Basilio XXXIV-XXXVI, PG 36, 541 C545 B). Sull'azione caritativa e sociale in genere di San Basilio, come emerge dalle indicazioni contenute nel suo epistolario, cf. CouRTONNE Y., Un temoiri du IV siecle orientale,
pp. 360-415.
4 Quantunque autori del suo tempo esaltino senza riserve Ia sua eloquenza (Gregorio
Nazianzeno, Elogio di Basilio LXV, PG 36, 584 A-B), Basilio si esprime talvolta in tono
piuttosto scettico a proposito delle sue capacita oratorie. Concludendo l'omelia sui Salmo
1, confessa che non gli riesce facile pronunciare discorsi lunghi perche, a causa delle sue
infermita,. anche Ia voce ad un certo punto incomincia a mancargli. Esprime perfino il
timore di essere un giorno costretto al silenzio completo (Hom. in Ps. 1, 6, PG 29, 228 A-B).
1

1 Pietro 1, 1. Cf. S. Gerolamo, De viris illustr. 1; DARGAN E. Ch., A History of Preaching (New York 1905, reprinted 1968), pp. 76-77.
· 2 Cf. ScAZzoso P., Introduzione all' Ecclesiologia di San Basilio, Studia Patristica Mediolanensia 4 (Milano 1975), pp. 22 ss.
3 Gregorio Nazianzeno, Elogio di Basilio LXII, PG 36, 557 A; LXX, 592 B.
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significative ed importanti di questa felice situazione, fu sicuramente !'incremento del monachesimo1•
Basilio dunque, come pastore, rivolgeva la sua parola ad una comunita
di fedeli convinti e ferventi, che ascoltavano volentieri le sue omelie2 e che
avevano ormai una certa familiarita con le tematiche della fede ·e con i
problemi attinenti alia pratica del cristianesimo. ·
,,
· L'omelia sui Natale ci offre qualche possibilita di ricostruire anche il
loro atteggiamento spirituale nei confronti della Madonna.
Innanzitutto i cristiani cappadoci dovevano avere impressa nella mente
un'immagine familiare e consueta della Vergine, perche Basilio non avverte
la necessita di ricorrere a frasi introduttive o a preamboli quando le esigenze
del discorso lo portano a parlare di lei. Certi brevissimi accenni gli vengono
cosi naturali e spontanei, da obbligarci a pensare che tali dovevario apparire
anche ai suoi ascoltatori. Diamo qualche esempio: "Gli arcangeli sono inviati
a Zaccaria e a Maria" 3; "Beata colei che partort l'Emmanuele e le mammelle
che lo nutrirono"4; "Maria apprese a rallegrarsi da Gabriele" 5• Parlando in
questo stile, l'omileta si dimostrava cosciente di rivolgersi a dei cris'tiani
capaci di afferrare il senso di, queste istantanee sulla figura evangelica di
Maria e che certamente possedevano una conoscenza. familiare dei contesti
biblici dai quali degli. accenni come quelli riportati venivano presi.. Solo in
questo modo si puo comprendere perche Basilio si permettesse delle allusioni
cosi rapide, come di passaggio, senza sentirsi obbligato a fare dei discorsi
completi.
..
Inoltte un simile modo di esprimersi induce a supporre che l'omileta
abbia parlato altre volte in precedenza della Madonna, probabilmente con
delle esposizioni . piu ampie e complete, che consentivano ai suoi uditori di
cogliere il significato di accenni scarni, rapidi e isolati come quelli menzio'nati. In particolare le reminiscenze evangeliche di cui sopra, fai:mo supporre
,\ •,.

1 JA:NIN R., "Cappadoce", in Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Eccl1s,iastique
(Paris 1949), XI, 907-909.
.
2 Lo stesso Basilio era consapevol~ delle positive reazioni e del consensi che incontrava
presso i fedeli la sua predicazione: "So che al vostro grande a(fetto ·basta anche lei mia'voce
sola per soddisfare il desiderio che avete di ascoltarmi" (Hom. in Ps. 69, 1, PG i9, 460 B).
Dall'esordio di un'altra omelia, sappiamo che una volta i fedeli sono rimasti in atfesa
da mezzanotte fino a mezzogiorno, per poter ascoltare la sua parola (Hom. in Ps. 114, 1,
PG 29, 484 A-B).
3 PG 31, 1472 D.
4 Ibid., 1473 A.
5 Ibid., 1473 C.
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qualche precedente omelia sul racconto dell' Annunciazione e forse anche
qualche esposizione o spiegazione di Lc. 11, 27. In quest'ordine di supposizioni verrebbe confermata l'ipotesi di una produzione omiletica basiliana
molto piu vasta di quella passata alia tradizione.
Nella mente degli uditori di Basilio, l'immagine della Madonna appariva
essenzialmente legata al ricordo dei fatti evangelici che l'omileta aveva loro
esposto e commentato. Che egli non abbia mai parlato di lei al di fuori di
tale contesto, e un'ipotesi non lontana dalla verit:L Pur non potendolo affermare per diretta conoscenza di causa, dal momento che non tutte le
omelie di Basilio sono giunte fino a noi, ce lo fa pensare la costatazione che
nella letteratura cristiana del secolo IV il tema mariano non esiste se non
come sviluppo di commenti evangelici.
Un tale stato di cose eben lungo dal costituire una lacuna, perche dalla
lettura e dal commento dei Vangeli i cristiani potevano farsi un'idea molto
esatta e realistica della figura della Madre del Signore. Imparavano a contemplare e a riflettere sugli aspetti profondamente umani della di lei esistenza. Basilio, ad esempio, non ricusa di presentare loro i problemi che una
giovane donna come Maria dovette affrontare nella situazione paradossale
in cui venne a trovarsi per precisa disposizione divina. Ella dovette giustificare la sua maternita davanti alia gente che oltre tutto non era in grado di
comprendere e di valutare il mistero ineffabile avvenuto nella sua umile e
semplice persona1 ; dovette affrontare uno stato di grave solitudimi psicologica e di isolamento nei confronti del proprio sposo, che in un primo momento
non fu in grado di vedere quale linea di comportamento fosse giusto adottare nei suoi confronti2 •
Toccando problemi cosi carichi di umanita, Basilio ovviamente riteneva
che essi avrebbero incontrato la sensibilita e la comprensione dei suoi fedeli,
i quali si sentivano in tal modo stimolati a considerare la Vergine come una
donna autentica, non aliena dalle esperienze normali della vita umana; e a
pensare che Dio, per la sua opera di salvezza, non aveva scelto una creatura
evanescente, eterea, rna una donna vera.
Sappiamo che Basilio, nel suo realismo, giungeva fino ad attribuire aHa
Madonna qualche imperfezione e difetto. Spiegando il significato della spada
predettale da Simeone3, sosteneva che anche nell'animo di lei si sarebbero
insinuati l'incertezza (aa.lio~) e il dubbio (c5tauet<Tt~) al momento cruciale
1

2
3
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della passione e della morte di Gesu1• Questa interpretazione e stata trasmessa da Basilio al vescovo Ottimo, che gli aveva posto dei quesiti in proposito. Ma e piu che probabile che egli abbia usato la stessa spiegazione parlando ai suoi fedeli nella festa dell'lpapante, per la quale la tradizione non ci
ha trasmesso purtroppo nessuna omelia.
Ma il senso di umano realismo dal quale i cristiani della Cappadocia
erano stimolati a considerare i problemi esistenziali della Vergine, non arrivava fino al punto di far loro dimenticare l'aspetto misterico della sua personalita. Quella sensazione di timore a causa della presenza dello Spirito
Santo in Maria, a cui il_Yangelo accenna appena e che nell'omelia viene
leggermente drammatizzata ed attribuita a Giuseppe, per una specie di tendenza alienante, propria della psicologia umana, non significa altro che una
reazione dell'omileta, sicuramente condivisa dai suoi uditori, nella quale si
nasconde quella specie di paura del divino che e un po' connaturale all'uomo 2•
Dal testo di Basilio emerge inoltre un'altra situazione. I cristiani della
Cappadocia, pur nei limiti della loro preparazione culturale, non restringevano la loro attenzione ed illoro interesse alia contemplazione di un'immagine puramente evangelica di Maria. Infatti Basilio tocca, sia pure con
moderazione e con sobrieta, qualche questione un po' piu dotta e teologica
di cui si e gia parlato precedentemente: le spiegazioni esegetiche della vergine di Isaia, del "non cognovit", del primogenito, ecc... Questi richiami
rientravano sicuramente nella sfera di interessi esegetici e teologici di certi
strati piu colti della comunita cristiana cappadoce.
Da un tale punto di vista, la situazione della cristianita cappadoce si
comprende ancora meglio se inserita nel contesto piu vasto della Chiesa
d'Oriente. Maggiormente statica e meno attiva della cristianita occidentale
per quanto riguardava l'organizzazione pratica della vita religiosa e delle
strutture pastorali, rivelava invece una singolare vivacita nel settore culturale e soprattutto nella discussione dei problemi dottrinali e speculativi
della fede. Lo stesso vescovo di Cesarea, che fu considerato un romano di
spirito perche piu incline ad interessi pratici e a problemi organizzativi che
non a questioni speculative, toccando argomenti come questi, dimostra di
voler fare una concessione al gusto e aHa forma mentis della cristianita orientale e di volerne possibilmente interpretare lo spirito.
La Xg ci informa pure sul fatto che la figura della Madonna incideva
profondamente nella mentalita del popolo cristiano della Cappadocia, sen1 Epist. 260, 9, CouRT III, 114-15, PG 32, 965 C - 968 A.
2 PG 31, 1465 A.
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sibile al fascino e ai valori che si sprigionavano dalla persona di colei nel cui
seno prese carne il Figlio di Dio. Ella infatti diventa oggetto di ammirazione non solo per la sua singolare funzione nell'ordine dell'economia salvifica, rna anche per i frutti di santita ·e di vita morale che promanano dalla
sua persona.
Cio non contraddice a quanto si e notato precedentemente circa il fatto
che Basilio abbia attribuito qualche difetto alla Madonna. Se infatti per santita si intende il grado piu o meno eroico in cui i valori morali vengono assimilati ed attuati nella vita dell'uomo, occorre precisare che non era questa
la preoccupazione dei cristiani di Cesarea circa la persona della Vergine. f,
1
valori che essi ammiravano in lei erano quelli legati alla scelta che.Dio ha
fatto della sua persona, astraendo dal grado di maturazione personale dei
medesimi. Esiste un testo in cui Basilio parla di Maria come di domia po.:
vera: "Fu in casa di un fabbro e di una madre povera (p/fJT(!O~ nevtxeii~),
sottomesso alla madre e allo sposo di lei" 1• E' chiaro che qui la poverta non
e considerata in funzione della sua vita morale personale rna della scelta che
il Figlio di Dio aveva fatto di vivere come povero. Cio tuttavia non impedisce che il fascino che si sprigiona dalla poverta del Verbo Incarnato si
riversi anche sulla persona della madre.
Il valore di santita che i fedeli sembravano privilegiare nella persona
della Madre del Signore era la verginita. All'epoca di Basilio la verginita
della Madonna, oltre che come condizione che ella ha dovuto garantire per il
servizio dell' Incarnazione, gia veniva riguardata come una prerogativa nella
quale si identificava la piu alta espressione della santita cristiana. Per conseguenza, da una parte appariva sempre piu ovvio attribuire alla Madre' del
Signore la verginita perpetua nella sua vita2 ; dall'altra questa condizione
veniva ad essere un servizio di esemplarita 'reso dalla Madonna al popolo
di
Pero dal punto di vista puramente storico, non e del tutto chiaro 'se
fu la verginita perpetua di Maria a conferire· forza alla corrispondente virtu
cristiana, o se furono i fedeli a cercare nell'esempio di lei un altissimo modello per una prassi di vita cristiana gi!\ diffusa e molto in onore nella Chiesa
dell'epoca, specialmente in quella orientale.
Una stima cosl assoluta e fuori discussione della verginita rischiava di
condurre ad una valutazione negativa del matrimonio e dei rapporti coniugali, sui quali la mentalita ascetica del tempo vedeva gravare il pesante con-

Dio.

1
2

Hom. de Humilitate 6, PG 31, 536 C.
PG 31, 1468 B.
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dizionamento del peccato. La Xg sembra denunciare una certa reazione a
questa mentalita nel passo dove si parla del matrimonio della Vergine.
Le persone sposate volevano pure avere nella Madre del Signore un modello della loro condizione1 e Basilio sembra farsi eco di questa esigenza, non
mancando di sottolineare il valore di uno stato di vita che Dio stesso ha
voluto in certo qual modo santificare mettendolo in rapporto con il mistero
del suo Verbo, incarnatosi nel seno di una madre sposata2• L'ideale posto in
luce nella figura di Maria quale donna sposata e quello della disponibilita e
della collaborazione alia volonta di Dio, come ha fatto colei che, pur essendo consacrata all'ideale della verginita, non si e sottratta all'impegno del
matrimonio, della maternita e della famiglia, come Dio aveva predisposto
per lei3.
Abbiamo rilevato il piccolo accento positivo che nella Xg viene posto
sui matrimonio da un autore come Basilio che, in altri scritti, lo valuta in
modo molto negativo. Ma la spiegazione di questo atteggiamento apparentemente contradditorio sta proprio nell'intenzione, che egli dimostra, di tener
conto delle esigenze della vita cristiana dei suoi fedeli. Se in altri scritti poteva esprimersi piu personalmente, in un'omelia doveva farlo da vescovo di
una Chiesa, dove c'erano tanti credenti sposati.
Infine nell'omelia non si notano tracce di sentimenti di devozione verso
la Vergine ne di un qualche culto mariano. Si indovina soltanto un certo senso
di ammirazione per la sua purita e santita, che traspare da brevi accenni
come la dove si parla del corpo di una vergine santa4, o quando si afferma che
non vi era nulla che potesse uguagliare la sua purita5•
Ma la sobrieta estrema del nostro sermone a questo proposito non puo
essere considerata dimostrativa dell'assenza di qualsiasi forma di devozione
mariana nella Cappadocia del IV secolo. Dalla Xg possiamo solo dedurre che
nella liturgia vera e propria, la fede e la pieta dei cristiani erano talmente
concentrate sui mistero salvifico del Cristo e sulla sua divina persona, che non
rimaneva spazio per rivolgere molta attenzione cultuale ai protagonisti umani della storia della salvezza.
Sappiamo comunque che Basilio celebrava con la sua Chiesa un culto dei
martiri e dei santi ed appare piu che verosimile che la Vergine entrasse al-

Ibid., 1464 B.
Ibid.
3 PG 31, 1468 B.
4 Ibid., 1464 A.
5 Ibid., 1464 B.
1
2
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meno in questo culto comune1 • E none da escludere che fosse gia oggetto di
una devozione particolare, nonostante il silenzio della Xg su questo punto.
Sappiamo che la piu antica preghiera alia Madonna, il Sub tuum praesidium,
e di molto anteriore al tempo di Basilio e poteva essere gia conosciuta anche
in Cappadocia, per l'influsso che su questa regione aveva esercitato la Chiesa
alessandrina, nella cui cerchia e nata la preghiera stessa.
1 Occorre comunque tener conto che il culto verso i martiri di una regione, com'era il
caso dei martiri cappadoci, avendo per i fedeli di quella medesima regione un carattere
locale, si presentava come un fenomeno religioso sentito e popolare. Pertanto non sorprende il fatto che tale culto possa essere storicamente meglio documentato che non il culto
verso la Vergine.
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CONCLUSIONE

Abbiamo iniziato questo lavoro con l'intento preciso e limitato di studiare il contenuto mariologico della Xg; rna ben presto ci siamo accorti della
necessita di estendere il campo della ricerca a delle questioni che esorbitano
di parecchio dal problema specifico iniziale. Infatti il contenuto mariologico dell'omelia si presentava etremamente interessante sia sui piano dogmatico che storico e per di piil era insolitamente abbondante per l'epoca in cui
si considerava composto questo testo. Per una sua piil sicura valorizzazione,
occorreva riconsiderare tutta la questione del suo autore, dal momento che
ancora di recente il nome di Basilio veniva da alcuni accettato, da altri rifiutato, senza che ci fosse la possibilita di giustificare la scelta con motivazioni
sicure.
Da queste esigenze e nato il proposito di riesaminare l'intera questione
dell'autenticita della Xg; questione vasta e complessa che pen'> nel caso attuale ci offriva il vantaggio di non essere costretti a partire da zero, perche
il nome di Basilio, pur contestato, offriva gia un certo numero di garanzie,
sopratutto a causa della sua costante presenza nella tradizione manoscritta,
che purtroppo non e stata sufficientemente valutata a suo tempo dal Garnier.
L'esame di questa tradizione, sebbene limitata ai codici piil antichi, ci
obbliga a concludere che non esistono alternative valide all'autenticita basiliana. Se poi volessimo spingere l'indagine ai manoscritti posteriori al sec.
XIII, le osservazioni fatte durante la lettura di numerosi cataloghi di manoscritti ci fanno prevedere che la tesi dell'autenticita troverebbe ulteriore
conferma; ed ovviamente, perche sara improbabile rinvenire tra i codici piil
tardivi degli esemplari che, in qualche modo, non dipendano dai filoni gia
esplorati della tradizione piil antica.
Noi riteniamo che l'argomento della tradizione manoscritta sia il piil
forte, anche se la tesi dell'autenticita trova conforto in altre prove che non
abbiamo mancato di evidenziare. E poi dal contenuto stesso dell'omelia,non
solo non emergono controindicazioni all'attribuzione del testo a S. Basilio
Magno, rna addirittura la confermano numerosi elementi rilevati nel corso
del nostro lavoro: analogia di concetti e di forme espressive con altri passi sicuramente basiliani; presenza di tematiche teologiche ed esegetiche che compaiono negli scritti autentici; una dottrina complessiva che ben si inquadra

173
13-14 (1981-82) MARIAN LffiRARY STUDIES 173-174

Omelia sulla genera.zione di Cristo (San Basilio)

nel contesto teologico del periodo in cui visse Basilio ed in quello della sua
concezione teologica personale. Questa vale sopratutto per Ia sua cristologia
e Ia sua dottrina trinitaria. Sottolineiamo infine l'aspetto decisamente preefesino della dottrina mariologica della Xg.
Tutto considerato, abbiamo Ia netta impressione che per un testo come
Ia Xg sarebbe davvero arduo individuare un autore diverso da Basilio.
II suo contenuto mariologico ci suggerisce pure qualche conclusione. Siamo convinti di avere sotto mano un testo di notevole rilievo, perche si tratta
di una delle omelie piu antiche che possiamo considerare "mariana", per Ia
speciale attenzione che essa concede alia figura della Madonna. Altre omelie,
che per il Ioro contenuto potrebbero aspirare alia medesima qualifica, sono
condizionate da complessi problemi di autenticita e di collocazione cronoIogica. Nel caso della Xg invece siamo convinti di trovarci proprio di fronte
al pensiero mariologico autentico di Basilio di Cesarea.
Essa testimonia un duplice metoda nella presentazione del mistero
della Vergine Madre.
II primo metoda consiste nell'inserimento della sua figura in un contesta dogmatico-cristologico, con Ia conseguenza di ridurre Ia sua persona
ad una funzione simbolica in relazione al mistero del Verbo Incarnato. · Si
tratta naturalmente di una riduzione tutt'altro che depauperante per Ia sua
personalita. L'autore infatti fa vedere che, se da una parte Ia figura di Maria
in un tale contesto sembra quasi dissolversi nella luce ineffabile del mistero,
dall'altra Ia grandezza dell'lncarnazione non finisce mai di conferire un
risalto meraviglioso alia funzione della creatura che Dio ha prescelto a collaborare, con il proprio corpo, all'attuazione dell'evento divino della salvezza.
II secondo metoda invece e tipicamente esegetico, percbe segue Ie vicende della vita della Vergine attraverso Ie pagine del Vangelo ed ha il pregio
di presentare Ia sua figura in una situazione di concretezza storica e di problematica esistenziale. In questa contesto, i tratti della sua persona appaiono
in una dimensione prevalentemente evangelica; rna non mancano elementi
suggeriti dalla fede e dalla sensibilita religiosa; oppure trasmessi da una
tradizione talora discutibile sui piano storico rigoroso, rna non sicuramente
priva di una certa serieta ed attendibilita.
Nella Xg Basilio usa in prevalenza il secondo metoda, come gli era
impasto dalla natura dell'omelia che, pronunciata durante una celebrazione,
esigeva il commento dei testi scritturistici previsti dal formulario Iiturgico.
Pero non tralascia un'applicazione del primo metoda, che, pur nella sua estrema brevita, acquista una notevole ricchezza di contenuto dottrinale e di
espressione cherigmatica.
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APPEND ICE
OMELIA SULLA SANTA
GENERAZIONE DI CRISTO

(Testo e traduzione) .

L'edizione del testo dell'omelia e la relativa traduzione italiana, non
previste nella prima stesura del presente lavoro, sono state aggiunte su
richiesta dell'editore di MARIAN LIBRARY STUDIES, il Padre Theodore
Koehler S.M., direttore dell'International Marian Research Institute della
University of Dayton e della Marian Library.
II testo greco non vuole essere una nuova edizione critica vera e propria.
L'enorme quantita di manoscritti e le insuperabili difficolta per averli a
disposizione, sia pure su microfilms, mi hanno convinto a rinunciare ad
un'impresa che oltretutto avrebbe richiesto tempi molto lunghi, per una
collazione che consenta di stabilire un sicuro stemma di codici.
II testo greco qui proposto si limita a portare dei ritocchi all'edizione
del Garnier, basati sulla collazione di una decina di manoscritti scelti tra i
piu antichi; precisamente:

* Pa (Paris. gr. 1171)
* Ta (Taurin. gr. 80)

* V413 (Vatic. gr. 413)

. * V415 (Vatic. gr. 415)
* Si (Sinait. gr. 526)

* A839 (Ambros. gr. 839)
* Ma (Marcianus gr. 53)
* Ot (Ottobon. gr. 444)
* Mo (Mosquen. Synod. gr. 125)
* A810 (Ambros. gr. 810).

Pa, Ta, V413 e V415 sono gia stati descritti a pagina 30 del presente
lavoro. Diamo qui una descrizione degli altri sei.
- Sinait. gr. 526, codice membranaceo del sec. x, scritto su due colonne.
Si tratta di un co dice liturgico che riporta la Xg, come omelia per il Natale,
nei fogli 181r-185v. II testo presenta innumerevoli casi di iotacismo.
- Ambros. gr. 839 (B 12 in{.), membranaceo, del sec. XII. E' un codice
liturgico italo-greco che riporta la Xg nei fogli 121v-127r, come omelia per la
festa del Natale. II testo dell'omelia ha molte correzioni fatte.da una mano
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posteriore, sotto le quali tuttavia e facile leggere il testo primitivo, 0 intuirlo
in base alia lunghezza dello spazio occupato dalle parole cancellate. Insieme
al codice sono stati rilegati, in fondo, alcuni fogli cartacei posteriori. II
manoscritto e stato res.taurato a Praglia nel Febbraio del 1953.
- Marcianus gr. 53, codice membranaceo proveniente dal fondo del Card.
Bessarione. E' stato trascritto su due colonne in minuscola chiara e larga
dal monaco Atanasio, che pose Ia propria firma e Ia data (4 Agosto 968).
La Xg e stata trascritta nei fogli 303r-311r.
- Ottobonianus gr. 444, membranaceo, della fine del IX sec. o dell'inizio
del X. Scritto su due colonne. La Xg e riportata nei fogli 362r-375v; rna
tra i fogli 372 e 373 manca un foglio; ed inoltre il 375v e illeggibile. Percio
il testo della Xg risulta grayemente incompleto. Tuttavia il manoscritto si
raccomanda per Ia sua antichita.
- Mosquensis synodalis gr. 125, membranaceo, proveniente dalla Laura
del Monte Athos. E' scritto su due colonne e porta la data dell'anno 977.
La Xg si trova nei fogli 281v-287r. La scrittura e molto chiara e si Iegge con
facilita.
- Ambros. gr. 810 (A 149 in{.), codice membranaceo del sec. XI. La Xg
e !'ultimo pezzo del manoscritto e si trova nei fogli 204r-210v. II foglio 210v
appare alquanto deteriorato e parzialmente illegglbile.
Si tratta dunque di codici piuttosto antichi, alcuni dei quali datati e
che non sembrano della stessa famiglia. In alcuni casi hanno varianti comuni
rispetto al testo del Garnier, rna non sempre.
Nella presente edizione, le correzioni al testo del Garnier vengono introdotte solo nei casi in cui le varianti sono confermate dalla maggior parte
dei codici consultati e quando il testo ne risulta migliorato sia quanto a forma
che a contenuto, anche in base allo studio del pensiero di Basilio fatto nel
presente lavoro.
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OM/AlA

fJ p.Av oluela ua/, new~rJ ua/, ltJta av~ov
crtwnfi np.&.crew • p.a/..J..ov ()8 ua/, ~air; evvolatr;;
f]p.wv p.iJ CrJoeiv eueiva p.1J(J8 no'J..vneayp.oveiv em~&.gwp.ev.
"Onov yae ov xe6vor;;, OV'X alwv ep.ecrhevcrev, ov ~e6nor;;
5 entveV07J~at, 1 ov eea~iJr;; naefjv, ovx 0 CJt1]yovp.ev6r;; BC1~t,
nwr;; q;avmcr(Jfj 0 'VOV!; ; nwr;; CJB V'JT,1](!8dJC18t ~air; CJtavolatr;;
f] y/..wcrcra; 'AJ../..a Ila~iJe ?}v, ua/, YEo~ eyevv~erJ. MiJ e'lnnr;;,
n6u ; ap.aeer;; ~o eew~rJp.a. MiJ emCrJ~~crnr;;. nwr;; ; a(Jvva~or;; yae
fJ an6uetcrtr;;. To p.ev yae n6u, xeovtu6v • ~o ()8 nwr;;, o'J..tcreov
10 ep.notei near; ~ovr;; crwp.anuovr;; ~fjr;; yevv~crewr;; ~e6novr;;.
1

(1) Xeur~ov yevV7]C1tr;;,

~fir; ee6~7J~or;;,

8. dpafJer; TO E(!dH:1Jf.la : Ma, Ot,
(!WT1]f.ta.

v 415, Si, A810,

Pa. PG : d,Ud naedoeatte TO e:n.e-

1 I vocaboli xe6vor; e Tonor; appartengono alia terminologia filosofica tipica della tradizione
aristotelica, che Basilio ebbe modo di conoscere durante il suo soggiorno di studio ad Atene,
prima della sua conversione alia vita ascetica.

OMELIA· SULLA SANTA GENERAZIONE DI CRISTO
1. Si adori in silenzio quella prima generazione di Cristo che e peculiare
e propria della sua divinita; anzi comandiamo ai nostri stessi pensieri di non
ricercare ne indagare inopportunamente il mistero. Dove infatti non inter~
corsero ne tempo ne secoli, dove non si penso al modo, dove non vi fu presente
spettatore, ne vi e chi ne possa discorrere, come potrebbe la mente immaginarlo? E la lingua stessa come potrebbe aiutare il pensiero?
"II Padre era ed il Figlio fu generato". Non chiedere: Quando? Stolta
e Ia domanda. Non chiedere: Come?; perche e impossibile rispondere. Infatti il "quando" e qualcosa di temporale; il "come" ci fa cadere nelle modalita materiali della generazione. Potrei rispondere con le parole della
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"Exw elneiv ano -,;ij~ Feaf!Jij~, 1 Bn, w~ anavyaapa ano -,;ij~
t56~1}~. ua~ w~ eluwv ano 7:0V new7:o7:vnov. 'A,l,l' Bpw~ enetllrj
o·vx la7:7Jal aov -,;-Yjv no,lvneaypoavv7Jv 6 ,loytapo~ -,;oi~ -,;otov-,;ot~ Myot~ -,;ij~ anouelaew~. en~ 7:0 tl.ee1J7:0'JI Ua7:af{Jevyw 7:ij~
1460 A 15 CJ6~1J~, ua~ opo,loyw avemv67J7:ov elvat ,loytapoi~ ua~ tl.f!Ja-r:ov
efJpaaw avOewnlvot~ -r:ov -,;e6nov -,;ij~ Oela~ yevvljaew~ 2 • M-Yj Uye • el eyevv'IJ01J, ovu ~v3 • p7]CJ8 avvaena?;e uauoveylq. e1Jpa-r:wv
CJtavola~ aneteoua,lov~, eu -,;wv cMe naeaCJetypa7:wv CJtaAv1
ll
1
-.4
•A
patvopevo~ 7:1JV a117Juetav, uat 7:1JV ueo11oyta·v- ua-r:ael:'vnawwv.
20 'Eyevv'IJ01J, elnov, iva -,;-Yjv aex-YJv av-r:ov ua~ -,;ov ai-r:tov anoCJel~w, ovx lva xe6vov vm:eeov -r:ov Movoyevij aneUy~w .
.Eov CJe p-Yj uevep{Jauhw 6 vov~, el~ alwva~ {meeflalvwv
neea{JV7:B(!OV~ 7:0V YEov, 7:0V~ ov-r:e lfv-r:a~. ov-r:e yevopevov~.
Ilw~ yae neea{Jvuea CJvva-r:at elvat -,;a notfjpa-r:a -r:ov ne25 not1}U67:o~ av-r:a; 'A,l,la yae l,la(Jov, 8 anef{Jvyov, el~ 1:ov-r:o
av-,;opa-r:w~ eu -r:ij~ -r:ov Myov auo,lovOla~ avvevexOel~. Ka-,;a,lelnwpev OV'JI 7:0V~ Myov~ 7:0V~ nee~ -r:ij~ aiCJlov euelv7]~ ua~
aee'IJ-r:ov yevvljaew~. eueivo ev0vp7]08vu~. Bn 0 pev 'JIOV~ 7:W'JI
B
neaypa-r:wv e,lanwv, 6 CJe Myo~ -,;wv voovpevwv na,lw ua-r:a30 CJeea-r:eeo~.
D

1

'

•
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'

'

I

I

(2) Euoneiv OV'JI xen on6aov -,;[ ean 7:0 ano -r:ij~ UA7]0ela~ en~
7:0'JI Myov an6n-r:wpa • einee 0 pev 'JIOV~ neoa{Jijvat 7:fl f{JVU8t
7:W'JI aua-,;a,lljn-r:wv aCJvvaui, Myov CJe f{JVUt'JI -r:oi~ onwaovv
V07]0eiatv eveeiv naetaovpBV1JV ap'IJxavov. @eo~ en~ yij~,
35 eeo~ 8v av0ewnot~6 , ov CJta nveo~ ua~ aaAntyyo~ ua~ O(!OV~ uan13-14 o ).oytGflO~ . •. Aoyot~: Pa, Mo, Si, Ta, V413, A810, A839.
o-rotov-ro~ Aoyo~.

PG: -rwv' AoytaflwV

1 Come e sua abitudine, Basilio si appella alia Scrittura, rna nello stesso tempo si mostra
corisapevole che, proprio per il fatto che Ia Scrittura non riesce sempre a convincere certe
persone, delle eresie sorgono nella Chiesa.
2 La curiosita non solo econtraria aJl'atteggiamento di adorazione silenziosa sopra descritto,
rna e destinata a non Otten ere alcuna risposta, perche i1 mistero ( lf.(!(!1'JTOV) della generazione
del Verbo trascende ogni nostra possibilita di pensiero e di espressione.
3 L'autore introduce a questo punto una classica obiezione ariana.
4 Nel pensiero basiliano, 8eoAoyla indica l'insegnamento della Chiesa, che ha i1 suo fondamenta nella Scrittura e che viene trasmesso dai Padri e conservato nellinguaggio della gente
pia. Cf.BASILEDE CESAREE, Traitt! du Saint-Esprit (ed. B. Pruche), SC 17 (1947) 133, note 2.
5 In questa espressione si potrebbe scorgere una reminiscenza di Baruc 3, 38.
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Scrittura la quale dice che egli "e lo splendore della gloria e l'immagine
riprodotta dell' esemplare"1 •
Dato pero che queste parole di risposta non arrestano la tua curiosita,
mi rifugio nell'ineffabilita del mistero, dichiarando che non si puo pensare
con i nostri ragionamenti ne spiegare con parole umane le modalita della
generazione divina.
Non dire: "Se fu generato, non era"; e non esprimere con parole inadatte la grossolanita del tuo 'pensiero, falsando, con tali argomenti, la verita e
inquinando la teologia.
Ho detto: "Fu generato", per mostrarti la sua origine e la sua causa e
non per affermare che l'Unigenito fu generato nel tempo. La tua mente non
proceda camminando nel vuoto e pensando all'esistenza di secoli anteriori
al Figlio, perche essi ne vi furono ne vi sono. Come possono infatti le cose
create essere anteriori alloro creatore?
Ma mi accorgo che il filo del discorso mi ha indotto a parlare, senza
volerlo, di cio che mi ero proposto di evitare. Lasciamo dunque da parte i
ragionamenti su quella eterna, ineffabile generazione, considerando che la
nostra mente non e assolutamente in grado di cogliere il mistero e che il
nostro discorso e ancora piu inadatto ad esprimere quello che abbiamo pensato.
2. Dobbiamo dunque tenere presente quanto sia grande il divario fra
la verita e le parole che la esprimono. Se infatti la nostra mente, per sua
natura, non e in grado di cogliere l'incomprensibile, diventa impossibile
trovare una specie di discorso corrispondente in qualche modo alle cose
pensate. Dio e in terra, Dio e tra gli uomini, non a dettare leggi tra fuoco
1

Ebr 1, 3.
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'Pti;op.evov, r} yv6cpov, "a~ t;6cpov, "a~ Ove..1..1'1]!; 8"<5etp.a-r:ova'l]!;"
-r:a!;" 'lfJvxa!;" -r:wv a"eowp.evwv vop.oOe-r:wv, .&..1..1a <5ta awp.a-r:o!;"
f}p.B(!W!;" "a~ n(!0(1'1]VW!;" 7:0i!;" op.oyeveat <5ta..1ey6p.eVO!;. @eCJ!;"
8v aae"l • OV" 8" <5taAetp.p.a-r:wv 8veeywv W!; 8v 7:0i!;" neogr/]-r:at!;,
&..1..1a avp.cpvfj eavnp -r:ov avOewnov "a~ f}vwp.evov "a-r:a"-r:naap.evo!;, "a~ <5ta 7:fj!; avyyevov!;" f}p.wv aae"o!;" av-r:ov '11;(!0!;"
eav-r:ov 8navifywv nfiaav -r:-Yjv av0ewn6-r:n-r:a1 • Ilw!; ovv <5t.
evo!;, cpna~v. el!;" nav-r:a!;" 1}..10e -r:o ..1ap.nn'Jewv2 ; Tlva -r:e6nov
8v aae"~ fJ Oe6-r:17!;" ; 'Q!; -r:o nve 8v atMJecp • ov p.e-r:apau"w!;,
a..1..1a p.e-r:a<5ou"w!;. Ov yae 8"-r:eexet -r:o nve neo!;" -r:ov al<5neov,
p.evov <58 "a-r:a xweav, p.e-r:a<5l<5waw av-r:q:> -r:fj!;" ol"ela!;" <5vvap.ew!;, 8nee o15-r:e 8..1a-r:-r:ov-r:at -r:fj p.e-r:aMaet, "a~ 8..1ov n..1neoi
eav-r:ov -r:o p.edxov. Ka-r:a -r:ov-r:o <5-Yj "a~ o @eo!; A6yo!;" o15-r:e
8"wr}On 8g eav-r:ov, Ka~ 8a"r}vwaev 8v f}p.i'P • o15-r:e -r:eon-Yjv
vnep.ewe, Ka~ 0 A6yo!;" aaeg 8yeve-r:o • o15-r:e 0 OV(!aVO!;" E(!'l]f.tO!;"
?}v -r:ov avvexov-r:o!;, "a~ f} yfj 8v -r:oi!;" lMot!;" "6..1not!;" -r:ov oveavwv
vneMxe-r:o. M-Yj "a-r:an-r:waw 7:fj!; Oe67:'1]7:0!; BvVOrJ(1rJ!;· Ov yae
R
:t
.S:I
p.e-r:apawet
e"
-r:onov et!;" -r:onov W!;" -r:a awp.a-r:a. M nue
cpav-r:aaOfj!; 1]..1..1otwa0at -r:-Yjv Oe6-r:n-r:a p.e-r:aP..1n0eiaav el!;" aae"a.
"A-r:een-r:ov yae -r:o aOava-r:ov. Ilw!; ovv, q;na~, -r:fj!;" awp.a-r:t"fj!;"
aaOevela!; o @eo!; A6yo!;" ov" aven..1r}a0n; C/Jap.ev, w!;" ov<5e -r:o
nve -r:wv -r:ov at<5r}eov Mtwp.a-r:wv p.e-r:a..1ap.pavet. M8..1a!;" o a£<5'1](!0!;"
"a~ 'lfJVX(!6!;" • &..1..1' 8p.w!; nv(!a"-r:wOek -r:-Yjv -r:ov nv(!O!;". p.oecp-Yjv
vno<5ve-r:at, av-r:o!;" ..1ap.nevv6p.evo!;, ovx~ p.e..1alvwv -r:o nve, "a~
aV7:0!;" 8"cp..1oyovp.evo!;, ov "a7:a'lfJVXWV -r:-Yjv cpMya. Oihw "a~
fJ avOewnlvn -r:ov Kvelov aaeg, av-r:-Yj p.edaxe -r:fj!;" Oe6-r:n-r:o!;, ov
-r:fj Oe6-r:nn p.ed<5w"e -r:fj!;" ol"ela!; aaOevela!;. "H oMe -r:q:> Ovn-r:q:i
-r:ov-r:cp nve~ raov M<5w!;" 8veeyeiv -r:-Yjv Oe6-r:n-r:a, &..1..1a n&Oo!;" nee~
-r:ov anaOij 8" -r:fj!;" avOewnlV'I]!;" aaOevela!; cpav-r:ai;rJ, "a~ anoeei!;"
I
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36 "al C6rpov: Ma, Ot, V413, V415. PG: omit. - 40 TOV avOewnov "al f}vwpevov:
V415, Ot, Ma, A810, A839. PG: T~v dv0ewn6n]Ta "al f}vwpBvTJV. - 62 OvT}Tijj: V413,
Ta, Ot, Mo, Si, A439. PG: alaOTJ•iP·

1 Basilio tiene a sottolineare ii fatto che Ia nostra stessa carne, assunta dal Verbo, e diventata strumento di salvezza.
2 Evidentemente ii termine Aap:n;-r:fJetov e sembrato strano agli ammanuensi, che in alcuni
casi hanno provveduto a sostituirlo con altri termini: {3).aflee6v (Pa, V415, Ot), aw•fJetov
(Si). xaetapa (A810), wrpeAtpov (A839).

180

e squilli di trombe, sul monte fumante, nella caligine, nelle tenebre, in mezzo
ad un turbine che atterrisce gli spettatori1• Al contrario, grazie al suo corpo,
egli si intrattiene, dolce e mansueto, con i suoi consanguinei. Dio e nella
carne: non opera piu ad intervalli, come fece mediante i profeti, rna ha assunto una natura umana, a lui congenita ed unita, riconducendo a se l'intera
umanita mediante la sua carne, che e connaturale anche a noi.
Ma come mai, ci si chiede, per mezzo di uno solo si e trasfuso in noi
tutti lo Splendore? In che modo la divinita abita nella carne? Come il fuoco
nel ferro: non per mutazione, rna per comunicazione. Il fuoco infatti non
penetra nel ferro; rna pur restando al suo posto, gli comunica la sua potenza.
Esso non subisce diminuzione comunicandosi al ferro; anzi riempie di se
tutto cio con cui viene a contatto. Allo stesso modo anche il Verbo di Dio
non abbandono la sua natura; eppure "abito fra noi" 2 ; non subi cambiamenti,
eppure "il Verbo si fece carne" 3• Il cielo non ,resto privo di colui che lo conteneva; tuttavia la terra accolse nel suo seno il Celeste. Non ti immaginare
che la divinita sia decaduta. Essa non passa infatti da un luogo all'altro,
come fanno i corpi. Ne devi credere chela divinita, diventando carne, si degradi. Infatti tutto cio che e immortale e anche immutabile.
"Come mai allora-mi chiederai-il Verbo di Dio non fu invaso dall'umana debolezza ?". Ti rispondo. E'successo proprio come succede al fuoco,
che non partecipa delle proprieta del ferro. Questo e nero e freddo; pero
quando si arroventa, prende le apparenze del fuoco; diventa lucente, senza
annerire il fuoco; diventa incandescente, senza raffreddare la fiamma. Cosi
fu della carne umana del Signore: essa partecipo davvero alla divinita, senza
comunicare a questa la sua debolezza.
Non ammetti che la divinita possa agire come questo nostro fuoco
mortale, rna immagini che, attraverso il contatto con l'umana debolezza,
l'Impassibile abbia subito mutamenti; ne ti spieghi come sia stato possibile
alla natura mortale ottenere l'incorruttibilita, in seg~ito alla comunione

1
2
3

Cf. Es 19, 16-18; Deut 4, 10-12; 5, 2-5.
Gv 1, 14.
Ibid.
c
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65 nw, 1] evcp8a(!7:0f; q;Vat, 7:fj neo, Beop 'XOWWPlq. eaxe 7:0 a-x?]ea7:0P1 ; M&.Oe d-YJ 7:0 f-£VG7:'1](!to'P. Ll ta 7:0V7:0 @eo, ev aae-xl, iv' evano-x.,;elvn 7:0'P Bf-£(/JWAeVOP7:a O&.va.,;ov 2• •
yae 7:W'P r:paf!f-tcl'X(J)'P
-ra aJ..ee7J7:1}Qta -xa.,;a-xea.,;ei .,;wv cpOae.,;t-xwv, ol-xetwOb-ra .,;q>
GWf-£a7:t, -xat
7:0 evvnaexov 7:qJ oi-xcp a-x67:o, 7:fj enetaaywyfi
70 .,;ov cpw.,;o' dtaA.ve.,;at • oihwf; o evdvvaa-revwv 1:fj ave8wnlvn
cpvaet O&.va7:of; 1:fj naeovalq. .,;fjf; Oe67:7J7:o' .f]cpavta87J. Kat ch, ev
iJda1:t nayo,, 8aov t-tev xe6vov vve ian -xat a-xta, -xa.,;a-xea.,;ei .,;wv
vyewv, ?]J..lov de OahoP7:0f; vno.,;'l}-xe-rat 7:fj cl'X7:i'Pt • oiJ.,;w,
e{JaatJ..evae t-tev o Oava.,;o, f-tEXf!t naeovalaf; Xeta.,;ov, enetd-YJ
75 de ecpclP7J 1] xaet' 7:0V eeov 1] (JW7:1}(!t0,, 'Xat UPE7:8£A8'P 0 fjil.to,
.,;fj' dt-xawaVP7J'• -xaun687J Oava.,;o' el, vi-xo,, .,;fj' aA.7JOwfj'
Cwfj, 7:-fJP 8md7Jt-tlav OV'X evey-xwv. "'[) {Ja8of; aya867:7]7:0' 'Xat
cptA.avOewnta, ~eov. Ll t' vneefJoJ..-fJv cptA.avOewnta, neo' .,;-fJv
dovJ..e[ap cl(/J'l}PtaCot-teP. Llta .,;[ eeof; b avOewnot,, 7:0'P Myov
80 8mC7J7:0Vf-£8'P, Mov neoa-xvveiP 7:-fJP Xf!7JG7:67:7]7:a.

n,

w,

o
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(3) Tl aot not'l]aop,ev, IJ.vOewne ; Mbov.,;a ev .,;q> iJ1pet 1:ov Beov
OV'X B'XC7J7:8i,, avy-xam{JalPO'P7:cl (JOt -xat dta aae-xo, Of-££AOVP7:a
ovx vnodexn • aA.J..a nw, ol-xetwOfi, .,;q> eeq>, enetd-YJ C7Jui, .,;-fJv
al.,;lav. MavOave, 8n dta .,;ov.,;o &eo' b aae-xl, enetd-YJ edet .,;-fJv
85 -xa1:aea8eiaav aae-xa 7:aV7:7JP aytaaOfjvat, .,;-fJv aaOev?]aaaav
i'Pdvvat-twOfjvat, .,;-fJp aAA07:f!tW8eiaav Beov, 7:aV7:7JP ol-xetwOfjvat
av.,;q>, .,;-fJv 8-xneaovaav .,;ov naeadetaov, 7:aV7:7JP el, oveavov,
avaxOfivat8• Kat .,;[ 7:0 8eyaa7:1}(!tOP 7:fj, ol-xoPOf-tlaf; 7:aV7:7Jf;;

65 eiJrpfJae-ror;: Pa, V415, Ot, Mo, Ma, A810. PG: rpfJaen]. - 70 otaJ.vs-rat: V415, Ta,
Ot, Si, Ma, A810, A839. PG: J.~s-rat. - 80 sm/;1JTOvpsv: Pa, V413, V415, Ta, Ot, Si, Ma,
A810, A839. PG: sm/;1JTOVC1tV lJ.vfJewnot.
82 e"/;1]Teir;: Pa, V415, Ta, Ot, Si, Ma, A810. PG: sns/;'ljT1Jriar;. - 83 snsto'f} /;1]TBir;:
Pa:, V413, V415, Ta, Ot, Si, Ma, A810. PG: sm/;1JTeir;.
1 V415, Ot, Ma, dopo d"'ljea-rov, aggiungono: Kal -rav.,;a O(!WV TO nve(lTI yde lxopat Tijr;
sl"6vor;) Tij> lij> TOV rJto'ljeov p'Y} oanavwpsvov: "pur vedendo il fuoco (per rimanere nella

stessa immagine) che non assume Ia ruggine del ferro ... ".
2 n va:Iore sa:lvifico dell'Incarnazione, qui accennato da Basilio, e un tema comune m~lla
patristlca greca.
Pa, Ta, A810 aggiungono: "a-rimsv o Oava-ror; dyvoiiiv, "a-rimsv l;w'ljv · "a-rsn601J
vno Tijr; l;wijr;. "aTemsv lva f.teTd nav-rwv, dnwJ.sas otd TOV lva n&v-rar;: "Ia morte
inconsapevole ha divorato, ha divorato Ia vita; ora e divorata da:lla vita; ha divorato uno con
tutti gli a:ltri; per causa di uno ha distrutto tutti".
s La sa:Ivezza riguarda l'uomo nella tota:lita della sua persona; quindi anche 1a carne e
inclusa nell'obiettivo sa:lvifico dell'Incarnazione.
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con Dio? Impara dunque questo mistero: Dio scende nella carne proprio
per uccidere la morte che in essa si e nascosta.
Come quando infatti si somministrano al corpo le medicine per cacciare
il malessere e queste allontanano le cause del male; e come si dileguano, al
sorgere del sole, le tenebre che invadono tutta la casa, cosi la morte, che dominava la natura umana, fu abolita dalla presenza della divinita.
E come il ghiaccio posto nell'acqua prevale sul liquido, finche durano
la notte e le tenebre, rna poi si scioglie se esposto ai caldi raggi del sole, cosi
la morte ha regnato sull'uomo fino alla venuta del Cristo. Ma "dopo che
apparve la grazia del Dio Salvatore"1 , e sorse "il sole di giustizia" 2, "la morte
fu assorbita nella sua vittoria" 3, non potendo sopportare la presenza della
vera vita.
0 abisso della bonta e dell'amore di Dio per gli uomini I Main cambio
di questo infinito amore, noi non siamo disposti a servirlo. Invece di prostrarci per adorarne la bonta, ci attardiamo a cercare la ragione per cui Dio e
disceso tra gli uomini.
3. 0 uomo, che cosa ti faremo? Finche Iddio rimane in cielo, tu non
lo cerchi. Ora che egli discende verso di te e con te si intrattiene mediante
il suo corpo, tu non sei disposto ad accoglierlo, rna cerchi la ragione per cui
sei potuto diventare familiare con Dio. Apprendi dunque che Dio e nella
carne, perche bisognava che fosse santificata questa carne, gia maledetta;
che fosse corroborata questa carne infiacchita; che fosse ricondotta all'amicizia con Dio questa carne a lui nemica e venisse riportata in cielo la carne
che dal paradiso era caduta.
Tit 2, 1.
Mai 3, 20.
~ 1 Cor 15, 54.
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IlaeOivov ayla~ awpa. Tlve.~ fJe aexal, -cij~ ye.wi]ae.w~; Ilve.vpa
&ytov, ual, MJllapt~ T1pla-cov buauu1J;ovaa. Ma..1..1ov fJe av-cwv
auove. -cwv -cov Evayye.-1lov enwJ.-cwv. Mvna-ce.vOelan~ yae,
cp7Jat, -cij~ ft7J7:f!o~ av-cov Maela~ -cq> 'loJa~cp, :netv r} avve...10e.iv
av-cov~. e.vee07J ev yaa-cet exovaa eu Ilve.vpa-co~ aylov. Kat
:n;ae0evo~, uat fleflP'Y}ri-cevpeP'YJ aPCJf!t, e:nt7:'Y}CJela :neo~ -c~v -cij~
. oluovopla~ fJtauovlav euel07J, iva ual, f) :naeOe.vla -ctp7JOfj,
ual, o yapo~ fl~ cpav..1ta0fj. 'H :naeOe.vla pev yae w~ e:nt-c?JfJe.la
:neo~ aytaapov e~e.Uyn • fJta fJe -cij~ pvna-cela~ a£ aexat -cov
yapov avp:naee.kl]cp07Jaav. 'Opov fJe, iva ual, pae-cv~ olue.io~ ft -cij~ ua0ae6-cn-co~ Maela~, ual, p~ eufJo-co~ e'i'YJ -coi~
avuocpav-cat~ w~ -c~v :naeOe.vlav {3e.f3n-1waaaa, pvna-cifea e.lxe. -cov {Jlov cpv..1aua. "Exw nva ual, a..1..1ov Myov e.l:ne.iv
OVCJB'V tl7:lft07:8f!O'V 7:W'V elf!'YjflSvW'V, 8-ct 0 e:ntdjCJeto~ :rt(!O~ 7:~'V
evavOew:rt'Yjfil'V 7:0V Kvelov uateo~. :n;a..1at :Tt(!OW(!tapbo~ uat
:neofJta-ce-caypivo~ :neo ua-ca{Jo-1ij~ u6apov, -c6-ce. eve.tan]ue.t,
ua()' 8v efJe.t -co Ilve.vpa -co &ytov ual, -c~v fJvvapw -cov T1pla-cov -c~v Oe.ocp6eov eue.lvnv ava-c'l]aaaOat aaeua. •E:ne.tfJ~
fJe op6-ctpov -cij~ ua0ae6-cn-co~ Maela~ ovu e.lxe.v f) ua-c' eue.lvnv
ye.ve.a -cwv avOew:nwv, wa-ce. eveeye.tav -cov Ilve.vpa-co~ 'Aylov
v:n;oMeaaOat, :neoua-celA7j:rt7:0 fJe fJta -cij~ fl'V'YJUUla~. Ue.Uy'Yj ij
pauaela :n;aeOevo~. OVCJB'V -cij~ :n;aeOe.vla~ eu -cij~ fl'V7JU7:ela~ :naea{3..1a{Jelan~· E'ien-cat fJe -cwv :na..1atwv -ctvt1 ual, 8-ce.eo~ Myo~. 8-ct
v:nee -cov ..1a0e.iv -cov aexov-ca -cov aiwvo~ -cov-cov -c~v :naeOe.vlav
-cij~ Maela~ f) -cov 'Iwa~cp e:ne.vo'i]On pvna-cela. OEove.l yae pe.-cewetapo~ -cq> :rtO'V'YJ(!qJ -co axifpa -cij~ flP7Jri7:ela~ :rte(!t 7:~'V :naeOi'VO'V e:n;e.vo'iJOn :n;a..1at B:rtl7:7Jf!OV'V7:t -ca~ :naeOevov~. acp' oi51juovae
-cov :neocp'l]-cov Uyov-co~ · •IfJov f) :naeOevo~ ev yaa-cel ..1'1]1Jle7:at,
ua£ -ceee.-cat v£6v. 'A:ne.{Jovuo..11]0n oiJv fJta -cij~ pvna-ce.la~ o
e:n;l{Jov..1o~ -cij~ :naeOe.vla~. "HfJe.t yae ua-c6...1vaw -cij~ lfJla~ aeXif~ 7:~'V CJta aaeuo~ emcpa'Veta'V 7:0V Kvelov yeP'YjriOflS'V'YJ'V.
(4) Ilelv r} avve.AOe.iv av-cov~. e.veeOn ev yaa-cel exovaa eu
aylov. 'Apcp6-ce.ea eV(!e'V 0 'lwa~cp. ua£ 7:~'V UV'Yjfit'V,

Ilve.vpa-co~

99 PG dopo Maelar; aggiunge: 6 'Iwa~rp. Lo tralasciano: V413, V415, Ot, Si, Ma, A810,
A839.- 108 'Aytov: Pa, V415, Ta, Ot, Ma, A810, A839. PG lo omette.
1 Secondo Tillemont (Memoires, t. IX, p. 301), Basilio avrebbe inteso citare Origene. Ma
considerata la notorieta di Ignazio d'Antiochia e la diffusione delle sue Iettere, sembra piu
verosi~e che il vescovo di Cesarea abbia pensato direttamente a lui.
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E qual'e I' officina di questa economia? Il corpo di uria santa Vergine.
E quali i principi attivi di questa generazione? Lo Spirito Santo e la potenza adombrante dell' Altissimo. Ma ascolta piuttosto le parole stesse del
Vangelo.
"lnfatti-dice-sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme, si trovo incinta per opera dello Spirito
Santo"1• Una vergine, rna data in isposa ad un uomo,' fu giudicata idonea
al ministero' di questa economia, affinche fosse onorata la verginita e non
fosse disprezzato il matrimonio. La verginita infatti fu scelta come atta
alia santificazione; rna con lo sposalizio furono inclusi anche gli inizi del
matrimonio. Inoltre Maria ebbe, uno sposo custode, cosicche questi fosse
un testimone domestico della sua purezza e non fosse concessa ai calunniatori
l'occasione di accusarla, quasi avesse violato la verginita.
Ho anche un'altra ragione da aggiungere, per nulla inferiore a quelle
gia enunciate. Quando fu maturo il tempo per l'Incarnazione del Signore,
tempo prestabilito fin dall'antichita e predestinato prima della fondazione
del mondo, allorche fu necessario che lo Spirito Santo e la potenza dell' Altissimo plasmasse quella carne gestatrice di Dio, siccome l'umanita di quell'epoca non possedeva nulla che uguagliasse in valore la purita di Maria,
onde poter accogliere l'operazione dello Spirito Santo, dal momento che era
tutta accaparrata dagli sponsali, fu scelta la beata Vergine, perche la sua ver- ·
ginita non era stata in nulla contaminata dal matrimonio.
Un antico autore present<'> anche un'altra ragione. Fu escogitato il
matrimonio con Giuseppe, affinche la verginita di Maria rimanesse nascosta
al principe di questo mondo. Infatti furono adottate per la Vergine I~ forme
esterne delle nozze, quasi per distrarre il maligno che da tempo insidiava le
vergini, cioeda quando aveva udito il profeta annunciare: ~·Ecco la Vergine
avra nel seno e partorira un figlio" 2• Con il matrimonio fu dunque ingannato
l'insidiatore della verginita. Egli sapeva infatti che la venuta del Signore
nella carne, avrebbe apportato la distruzione del suo dominio.
I

4. "Prima che venissero a stare insieme, fu trovata gravida per opera
di Spirito Santo"3 • Giuseppe trovo ambedue le cose: e la concezione e la

Mt 1, 18.
Is 7, 14.
a Mt 1, 18.

1
2
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.L.L vevp,a-ro~; ayLov. LJ Lo qJOp'fJ 8LI; '!:OLav. T'fJI; yvvaLUOI; av~e ovop,&.CeaOaL, 'HflovJ.~(j'fJ J.&.Oea anoJ.iiaaL
av-r-Yj'v, p,~ TOAp,~aa~; ~'fJfJ-OGLeiiaaL Tel ua-r' av-r~v. L1 tuato~;
~8 &}p, 8-rvxe -rij~; anouaAV1p8WI; TW'P fJ-VG"C'fJ(!lWv. Taiim yae
av-roii evOvp,'f}OBvTO!;, ayyeJ.o~; Kvetov eq;av'f} av-rip Ua7:' lJvae.
Aiywv • p,-Yj q;o{J'f}Oij~; naeaJ.a{Jeiv MaeLap, -r~v yvvaiu&. aov.
M'f}~· eueivo evOvp,'fJOfi~;, 8n vnovolat~; a-r6nOLI; avaut&.Cwv .ryv TO
&pae-r'fJp,a. L1 tuaw~; yae neoa'f}yoeevO'f}~; • ov neo~; ~Lualov ~8
a'P~(!O!;, (1LWnfj Tell; naeavop,ta~; entuaJ.vnuw. M~ q;ofl'fJOfi~; naeaJ.afleiv MaeLap, -r~v yvvaiua aov. "E~eL~ev 8-rL ovu 1]yav&.uT8L, ov~8 efl~eJ.vaae-ro, aJ.J.' eq;ofleiTo av"C~'P WI; Ilvevp,a-ro~;
&.ylov 31:83l:A'fJ(!WfJ-Bv'fJ'll· To yae ev av-rfi yeVV'f}08v, eu Ilvevp,a-r6~;
E(1TL'P &.ytov: Ka£ ev-reii08v ~ijJ.ov, 8n ov Ua"Ca T~'P UOL'P~'P q;vaw
-rij~; aaeuo~; 1j ava"CaGLI; E')'Bv81:0 Tip Kvetrp. EvOv~; yae dJ.ewv
.ryv -rfi aaeu£ -ro uvoq;oeovp,evov, ov -rai~; ua-ra p,Lueov1 ~LanJ.a
aeaL p,oeq;w08v, WI; ~'fJAOi Tel e~p,a-ra. Ov yae 8't(!'f}TaL, 1:0
UTta08v, aJ.J.a, To ')'8'P'P'f}()8v. >E~ ayLWGV'P'fJI; OV'P 1j aae~
avp,nayeiaa, a~ta .ryv -rfi 086T'f}TL TOV Movoyevoii~; ivwOijvaL.
T8~e-raL ~8 vlov, ua£ ua.UaeLI; 1:0 lJvop,a av-roii 'l'f}GOV'P.
TeT'YJ(!~Uap,ev, 8n ol~; e~enh'f}~e~; -r[()enaL -ra ov6p,a7:a, ev~eL~L'P
exeL Tijl; vnoueLp,Bv'fJI; q;vaew~;, WI; Tip 'Afleaap,, ua£ Tip >laaau,
ua£ -rip 'laea~J.. Tov-rwv yae iu&.a-rov 1j neoa'f}yoeta ov
p,ii.J.J.ov TO'P TOV awp,a-ro~; xaeax-rijea. r} 7:0 ldtwp,a 7:ij!; uaTO(!OOVP,Bv'f}l; vn' av-rwv U(!e"t:ijl; naee~~AOV. L1 La TOVTO ua£
viiv 'l'f}GOV!; neoaayoeeve-raL, -rovda-rL, GWT'f}(!la J.aoii. "H~'f}
~8 Xat 1:0 31:(!0 atW'PW'P ~LaTeTa')'P,BvO'P fJ-VG~(!LO'P, ua£ naAaL ~ta
TW'P 31:(!0(/J'fJ'I:W'P U'f}(!VX08v, T~'P euflaaw elxev. >l~ov 1j naeOevo~;
ev yaa-re£ A~1p87:aL xa£ TB~e-raL vlov, ua£ ua.UaovaL 1:0 lJvop,a
av-roii 'Ep,p,avov~J. • 8 ean p,eOeep,'fJvev6p,8vov, p,eO' i}p,wv o
€Je6~;. II&.J.aL uauel'P'f} 1j 3tQM'fJ')'O(!ta TOV nav-ro~; fJ-VG"C'fJ(!lov
T~'l' ~~J,.waw exet, 8n €Jeo~; ev avOewnOL!;, enet~~ B(!fJ-'fJ'Peve-rat,

128 ava"td(;wv~v: Pa, V415, Ta, Ot, Ma, A810, A839. PG: ava"tdaet(;. -138 "naOev:
Pa, V413, Mo, Si, A839. PG: "v7J08v.

1 L'espressione "a•d p,t"(!6v e usata da Basilio anche in un contestotrinitario: "Tutto cio
che U Padre ha, appartiene al Figlio, non per piccole addizioni successive, rna tutto insieme"
(De Spir. San. 8, PG 32, 104C).
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causa di essa, cioe l'opera dello Spirito Santo. Percio, temendo di essere
detto uomo di tale donna, "volle di nascosto allontanarla"1 , non osando
mettere in pubblico le vicende di lei. Ma essendo giusto, ebbe in sorte la
rivelazione dei misteri. "Mentre infatti egli pensava a tali cose, !'angelo del
Signore gli apparve in sogno dicendo: Non temere di prendere con te Maria,
la tua donna2• Non avrai pensato di dover occultare una colpa di fronte a
maligni sospetti. Sei stato infatti chiamato giusto: non sarebbe da uomo
giusto passare sotto silenzio le colpe. "Non temere di prendere con te Maria
la tua donna". Giuseppe mostro che non si era sdegnato, ne aveva provato
disgusto verso di lei, rna che la temeva percM piena di Spirito Santo. "Cio
infatti che e stato generato in lei, e opera dello Spirito Santo" 3 •
Da cio appare manifesto che la formazione del co~po del Signore nol?avvenne secondo la comune natura della carne. Subito infatti il feto raggiunse la perfezione e non fu formato attraverso progressive plasmazioni. Lo
indicano le parole del Vangelo. Effettivamente, non e, detto: "Que! che e
stato creato"; rna: "Quello che e stato generato". Dunque la carne, plasmata nella santificazione, fu degna di essere unita alia divinita dell'Unigenito: "Essa partorira un figlio e tu lo chiamerai Gesil." 4 • Abbiamo gia fatto
osservare che quando ad alcuni vengono imposti espressamente certi nomi,
questi vogliono dimostrare la natura della !oro vocazione e del !oro destino.
Cosi fu per Abramo, Isacco, Israele. La !oro personale denominazione infatti, esprime non tanto il !oro carattere fisico, quanto piuttosto l'essenza
della loro missione. Proprio per tale ragione Gesil porta questo nome, che
significa: "Salvezza del popolo". Ebbe cosi compimento il mistero predisposto prima dei secoli ed annunciato anticamente per mezzo dei profeti: "Ecco,
la vergine avra nel seno e partorira un figlio e lo chiameranno con il nome di
Emmanuele, che, tradotto, significa: Dio-con-noi"5 • Anche questa antica
denominazione contiene la manifestazione di tutto il mistero, che cioe Dio
sara con gli uomini. Dice infatti "Emmanuele", che significa: Dio-con-noi.
1
2

Mt 1, 19.
Mt 1, 20.

3
4

Mt 1, 21.

6

Is 7, 14.

Ibid.
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cprJa'l,, 't'o 'Epp,avovr(J..., p,e6' ijp,wv o f9e6~. Kat ft'YJ~ek ne(!t't'(!enea6w 't'ai~ 'lov~ai-xai~ enrJeelat~, oZ cpaaw ovxt nae68vov,
aAAa veiivw eleija6at naea 't'OV neocplj't'ov. ']~ov yae, cprJatv,
1j veiiv£~ ev yaa't'f!t A.fJVJe't'a£. llew't'ov p,8v yae nav't'wv ea't'tv
aAoyw't'a't'OV, 't'O naea 't'OV Kvetov a'JI't't UrJp,elov ~o68v, 't'OV't'O
'XO£'JI07J l)p 'Xat V'li:O 'll:clU'YJ~ 't'ij~ cpvaew~ OftOAoyovp,eVO'JI
elva£ ~o-xeiv. Tt yae CfJ'fJU£'JI 0 neocpfJ't''YJ~; Kat neoa86e't'o
Kvew~ A.aA.ijaa£ 't'ij> "AxaC, Uywv • At't'rJaat aeav't'ij> UrJp,eiov naea Kvetov 't'OV eeov aov el~ {Ja6o~ 1} el~ V'ljJO~.
Kat elnev "AxaC, ov wrJ ai't'ljaw, ov~· ov p,i} neteaaw Kvewv.
Ell' a p,e't'' oA.tya cprJalv • Ll tel 't'OV't'O ~wae£ Kvew~ av't'o~ vp,iv
UrJp,eiov. 'l~ov 1j nae6evo~ ev yaa't'(!f Alj1pe't'a£. 'Enet~i}
yae ov-x fi't'rJae 't'o el~ {Ja6o~ 1} ei~ v1po~ arJp,eiov o"AxaC, Zva
p,aOn~ fht o -xa't'a{Ja~ ei~ 't'a -xa't'wuea p,ee'YJ 't'ij~ yij~, av't'6~
ean -xat o ava{Ja~ vneeavw nav't'wv 't'WV oveavwv, av't'o~ o
Kvew~ l~w'Xe UrJp,eiov • UrJp,eiov ~8 naea~o~6v 't'£ 'Xat ueaU't'£'XOV, 'Xat naea noAv 't'ij~ 'XO£Vij~ naerJAAayp,evov cpvaew~.
·n av't'ij yvvij -xat nae6evo~ -xat p,fJ't''YJf!• -xat ev 't'ij> &.ywap,ij> 't'ij~
nae6evta~ p,evovaa, 'Xat 't'ijv 't'ij~ 't'B'XVoyovta~ evAoylav 'XA'YJ(!Ovop,ovaa. Ei M 't'£Ve~ 't'wv eep,rJvevaav't'wv 't'ijv •Efleat~a cpwvijv ant 't'ij~ nae6evov 't'ijv veiivw E'X~e~w-xaa£v, ov~8v 't'ij>
Mycp ~taAvp,atve't'at. EveiJ-xap,ev yae ev 't'fj UVVrJ6elq. 't'ij~
Feacpij~ aV't't 't'ij~ nae6evov 't'ijv veiivw naeaA.ap,{Javop,eVrJV
noAAcl'X£~, w~ ev 't'ij> Llev't'eeovop,lcp cprJalv • 'Eav 't'£~ even
't'ijv nai~a 't'ijv nae6evov, fjn~ ov p,ep,vljauv't'a£, 'Xat {Jtaaap,e'JIO~ 'XO£ftrJ6fi p,e't'' av't'ij~, 'Xat evee6fj, ~wae£ 0 av6ewno~ 0
'XOtp,rj6et~ p,e't'' av't'ij~, Tij> na't'(!t 't'ij~ veav£~0~ neV't'lj'XO'IJ't'a
M~eaxp,a.

(5) Kat eyee6et~ naeeA.a{Je 't'ijv yvvai-xa av't'ov. Kat ~ta6e
aet, 'Xat U't'O(!yfj, 'Xat naarJ 't'fj ent{JaAAOVUrJ 't'Oi~ UVVO£'XOVU£'JI
entp,eA.elq., yvva'i-xa ijyovp,evo~, 't'wv yap,t-xwv leywv anelxe't'o.
Ov-x eytvwa-xe yae av't'ijv, cprJatv, lw~ ov lu-xe 't'ov vlov av't'ij~
185 't'O'IJ 'li:(!W't'6't'O'XO'/J. Tov't'o ~8 7f~'YJ vn6vota'JI naeexe£, 8n p,e't'a
't'O -xa6aew~ V'li:'YJ(!e't'ljaaa6at 't'fj yevvljae£ 't'OV Kvetov 't'fj ent't'8Aea6etan ~ta 't'ov llvevp,a't'o~ 't'ov &.ytov, 't'a vevop,tap,eva 't'ov

Nessuno dunque si lasci fuorviare dalle calunnie dei Giudei, i quali affermano che il profeta ha parlato di fanciulla e non di vergine. "Ecco infatti-dice-la giovinetta avra nel seno". Prima di tutto infatti, e la pili
assurda di tutte le cose pensare che quanto e stato dato come segno dal
Signore sia alcunche di comune e di noto ad ogni natura. Che cosa dice
infatti il profeta? "Ed il Signore aggiunse di parlare ad Achaz cosi: Chiedi
per te dal Signore tuo Dio un segno nel profondo e nelle altezze. E disse
Achaz: Non chiedero e non tentero il Signore"1• E un po' pili avanti prosegue: "Per questo il Signore stesso vi dara un segno. Ecco la vergine avra
nel seno" 2•
Siccome dunque Achaz non chiese un segno ne nel profondo ne nelle
altezze, affinche tu apprenda che colui che e disceso nelle parti inferiori
della terra e lo stesso che e salito al di sopra di tutti i cieli3, il Signore stesso
ha dato un segno; segno davvero straordinario e portentoso, di gran lunga superiore alia comune legge della natura : la stessa donna e vergine e madre;
e, pur rimanendo nella santa condizione di una vergine, ottiene anche la
benedizione della maternita.
Che se alcuni traduttori della voce ebraica, in luogo di vergine posero
giovinetta, con cio non viene per nulla alterato il senso. Infatti troviamo
sovente usata nella Sacra Scrittura la parola giovinetta invece di vergine,
come e detto nel Deuteronomio: "Se uno ha trovato una fanciulla,vergine, non
sposata, e con violenza si e unito a lei ed e stato scoperto, quell'uomo che
si e unito a lei dara al padre della giovinetta cinquanta didrammi" 4 •

5. "E svegliatosi, prese con se la sua donna" 5 • Quantunque la reputasse
sua sposa quanto a disposizione d'animo, amore e ogni sollecitudine che
si conviene a coloro che vivono insieme, tuttavia si astenne da ogni rapporto
maritale. "Infatti non la conobbe-dice-finche non partori il figlio suo
primogenito" 6 • Questo pero farebbe supporre che Maria, dopo aver prestato
in tutta purezza il proprio servizio alia generazione del Signore, compiutasi
grazie all'intervento dello Spirito Santo, non si sia poi rifiutata ai normali
1

4
5

Is 7, 10-12.
Is 7, 14.
Cf. Ef 4, 9-10.
Deut 22, 28-29.
Mt 1, 24.

6

Mt 1, 25.

2

3
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yapov eeya ft~ anaevrj(1aplv1]t; -r:fjt; Maelat;1 • •Hpsit; o8 el
ua£ t-trJ58v -rep -r:fjt; svas{Jslat; naeaJ..vpalvs-r:at Mycp (pexet yae
-r:fjt; ua-r:a -r:~v oluovoplav vnrJesalat; avayuala ij naeesvla,
7:0 5' ecpe~fjt; anoJ..vneaypo'PrJ7:0'P -rep Mycp 7:0V ftVG7:1](!lov),
8wnt; 5ta -r:o ft~ ua-r:adexeaeat -r:wv cptJ..oxela-r:wv -r:~v auo~v,
8n no-r:8 enavaa-r:o slvat naeeevot; ij Bso-r:6uot;, euslvat; ijyoVpsea -rat; pae-r:velat; av-r:aeustt;. Ilea~; p8v -r:o, 8-r:t · Ovu eylvwGUe'P av-r:~v ewt; oi5 e-r:eue -r:ov Vta'P av-r:fjt;, 8-r:t 7:0 "Ewt; :rcoJ..J..axov
xe6vov pev -r:tva 5ousi :rte(!W(!tGpov vnocpalvsw, ua-r:a 58 -r:~v
aJ..?]()stav -r:o aoeta-r:ov 5sluvvaw. •Onoiov eau -r:o vno -r:oiJ
Kvelov J..sxe8v -r:o, Ka£ l5ov eyw ps()' vpwv elpt naaat; -rat;
ijpeeat;, ewt; -r:fjt; (fV1J7:8Aelat; 7:0V alwvot;. Ov yae 51]nov ft87:a
-r:ov alwva -r:oiJ-r:ov ovu epsJ..J..s avveasa()at -r:oit; &.ylott; 6 Kvew~; · aJ..J..' ij enayyeJ..la -r:oiJ nae6v-r:ot;, ovu eauv anouon~
-r:ov peJ..J..onot;. Tov av-r:ov 5~ -r:eonov cpap8v 2 naestJ..fjcp()at
-r:o "Ewt;. 'Enst5~ 58 s'ierJ-r:at, Ileo-r:6-r:ouov, ov nav-r:wt; 6 new-r:6-r:ouot; neat; -r:ovt; emywopevovt; exst -r:~v avyuetaw, aJ..J..'
o:rt(!W7:0V 5tavolywv p'l]-r:eav :rt(!W7:o-r:ouot; ovopa(;s-r:at. LlrJAOi
58 ua£ ij ua-r:a -r:ov Zaxaelav La-r:oela, 8n ftBX(!t nav-r:ot; nae()bot; ij Maela. A6yot; yae -r:lt; eau, ua£ oi5-r:ot; eu naea56aswt;
elt; ijpat; acprJUOfte'POt;, 8-r:t 0 Zaxaelat; ev -r:fi 7:W'P naeeevwv
xweq. 7:~'P Maetap ua-r:a-r:Mat; ft87:a 7:~'P 7:0V Kvelov UV?]Gtv,
vno -r:wv •lov5alwv ua-r:ecpovsv()rJ ps-r:a~v -r:oiJ vaov ua£ -r:oiJ
()vataG7:1](!lov, eyuJ..rJ()e£t; vno 7:0V J..aov Wt; 5ta 7:0V7:0V ua-r:aausv6.t;wv 7:0 nae6.5o~ov eusivo ua£ :rtOAVVft'P1]7:0'P GrJpeiov,

201 PG, dopo :n:ae6v-ro!; aggiunge: -ro &1Jveue!; G1Jp.a{vet. Omettono: Pa, V413,
V415, Ta. Mo, Ma, Si, A810. A839. - 202 PG, dopo qJap.ev aggiunge: udv-raiiOa. Omettono: Pa, V413, V415, Ta, Si, Ma, A810, A839. - 208 dqJ1JU6p.evo!;: Pa, V413, V415,
Ta, Ma, A810, A839. PG: dqJtyp.evo!;.
1 L'autore non nomina i fautori dell'opinione secondo cui Ia Vergine, dopo il compimento
del mistero dell'Incarnazione, avrebbe vissuto una normale vita matrimoniale. La si puo
far risalire ad epoca antica. Non sembra tuttavia abbia avuto un impatto notevole nella
tradizione cristiana, ne in Occidente ne tanto meno in Oriente. Anche Tertulliano, che l'ha
professata apertamente, non pare abbia fatto scuola, neppure nella Chiesa africana (De
virginibus velandis 6, 1-3, CSEL 76, 88-89, PL Z, 897B - 898B; De monogamia 8, 2, CSEL
76, 58, PL Z, 939 B; De carne Christi 7, 1, CSEL 70, 208; PL Z, 766A).
2 La mancanza di -ro Ot1J'VBUB!; G1Jp.a{vet alia linea 201 e di udv-raiiOa alia linea 202, e
confermata dal Cod. A.a. VIII dell'abbazia di Grottaferrata. Nel fol. 3. una mano diversa
da quella del copista, a Matteo 1,25, aggiunge in margine, tutt'intorno, il testo di Basilio.
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rapporti coniugali. Cia non intaccherebbe per nulla la dottrina della religione,
perche la verginita era necessaria fino al servizio dell'Incarnazione e quello
che avvenne dopo non occorre che sia indagato agli effetti della dottrina
del mistero; rna siccome gli amanti di Cristo non ammettono di udire chela
Madre di Dio abbia cessato ad un certo momenta di essere vergine, noi
stimiamo sufficiente la loro testimonianza. E per quanta riguarda que!
"non la conobbe finche non partori il figlio suo", il "finche", in molti passi,
sembra indicare un tempo definito, rna in realta designa un tempo indefinito,
come e il caso di cia che disse il Signore: "Ed ecco io sono con voi tutti i
giorni, fino alia fine del mondo"1• Infatti il Signore non cessera di essere
con i santi dopo questo mondo; rna la promessa del presente non e un'interruzione per il futuro. Allo stesso modo diciamo che e usato "finche".
Quanto al fatto poi che venga detto primogenito, non sempre il primogenito e inteso in rapporto con altri figli, rna si dice primogenito colui che pe~
primo apre il grembo materna.
Anche la storia di Zaccaria mostra che Maria fu sempre vergine. C'e
un racconto giunto fino a noi per tradizione, secondo cui Zaccaria, per aver
collocato Maria, dopo il parto del Signore, nel luogo riservato aile vergini,
fu dai giudei ucciso tra il tempio e l'altare2, accusato dal popolo di aver dato,
con questa, quasi una conferma di que! segno straordinario e glorioso, che la
vergine cioe aveva generato e non aveva violato la verginita.
1
2

Mt 28, 20.
Cf. Mt 23, 35.
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naeeevo11 ye1111f}cracra11 xat ·d111 , naeee11la11 f.l~ ?Jtarp()eleacra11.
Tov oe •1-YJCTOV Y81111'YJ()i'll.,;o(;, rp1JCTt11, S11 B'Y}()A8Bf.l 7:ij(; •lov?Jata~, 811 i}wteat(; 'HecMov .,;ov {Jacrt'A.ew(;, l?Jov Mayot ana
<lYa7:0AW11 naeeye110117:0 8t(; 'Ieeocr6'A.vf.la, Uyo117:8(; • nov SCT7:W
ux()ek {Jacrt'Aev(; 1:w11 'lov?Jalw11; "E()11o(; 1Ieecrtxo11 oEMayot,
f.la117:8lat(; Xat enaotolat(; xa/, rpvcrtxai(; UCTW U117:tna()elat(;
neocrexo117:8(;, xa/, nB(!t 7:~11 7:f}(!'Y}CTW 7:W11 f.l87:a(!crlw11 ecrxo'A.aX07:8(;. Tav7:1](; oe 7:ij(; f.la117:8la(; eotX8 Bl11at Xat BaA.aaf.l,
f.l87:an8f.lrp()e/,(; naea .,;ov BaA.ax, &Scru ?Jta u11w11 A6yw11
xa.,;aeacreat 1:011 'Icrea~A., 8(; xa/, 811 •fi u•ae•n av.,;ov naeaf3o'Afi
7:otav.,;a Uyet nee/, .,;ov Kvelov • "A11()ewno(; oew11, rp'YJCTt11,
aXOVOJ11 A6yta eeov, SntCT7:af.l8110(; Y11WCTW 'Y1plCT7:0V, xat 8eacrt11
eeov lodw 811 vn11tp • anoX8XaAVf.lf.lSvOt oE orp()a'A.f.lOt av.,;ov.
Lletgw av•0, xa/, ovx/, 11v11, f.laxaetCw, xa/, ovx eyytCet. 'A11auA.ei Clcr.,;eo11 §g 'laxw{J, xat a11acr.,;f]cre.,;at Cf.11()(!wno(; §g 'lcreafJA.. 1
Llta .,;ov.,;o entC'YJ•fJcra117:8(; 1:011 .,;ono11 oij(; 'Iov?Jala(;, xa.,;a
f.l11fJf.l'YJ11 7:ij(; na'Aat<i(; neorp'YJ7:Bla(;, ijA.()o11 f.la()ei11 nov ecru11
ux()e/,(; {Jacrt'Aev(; 1:w11 'lov?Jalw11. Taxa ?Je xa/, a117:tX8tf.lBv'YJ(;
OV11af.l80J(; •fi emrpa11Blq. 7:0V Kvetov a7:0110Jd(!a(; AOtn011 Y8110f.lB11'YJ(;, alcr()a110f.t8110t xa•aeyovf.ti'II'YJ(; 7:ij(; S11Bf!YBla(; av1:w11,
f.lBya'A1J11 ?Jv11af.lw •0 •exeev•t neocref.lae•veov11. Ll ta .,;oiJ8V(!0117:8(; 7:0 natMo11 neoCT8XV11'Y}CTa11 av•0 S11 OW(!Ot(;. 1116.yot, 1:0 an'YJAA07:f!tWf.tBv011 .,;ov @eov xat g811o11 1:w11 {ua()'Y}xw11 8()110(;, n(!W7:0t 7:ij(; neocrxv11f}CT80J(; ljgtcb()'Y}CTa11, ?Jton at
naea 7:W11 exeew11 f.lae•velat MtontCT7:07:8(!0l elcrw. El yae
'Jov?Jaiot n(!OCT8XV11'Y}CTa11 n(!W7:0t, bof.tlCT()'Y}CTa11 tl11 7:~11 eav7:W11 CT8f.l11V118W crvyye118ta11 • 11V11 ?Je oE f.l'YJOB11 neocrf]xo117:8(; W(;
•0 0e0 n(!OCTXV110VCTW, Z11' oE olxeiot xa.,;axetewcrt, 7:0V7:011
CT7:avewcra117:8(;, 811 oE aA.A6rpvA.ot n(!OCT8XV11'Y}CTa11. •Enet f.lB117:0t
n(!OCTBX8t117:0 .,;ai(; 7:W11 OV(!a11lOJ11 xwf]crecrw, ovx aeyw(; 8()ew(!OV11 7:0 naeaoogo11 7:W11 xa.,;' OV(!a1I011 ()8af.lcl7:0J11, acr•eea xaW011
xat acrv11f}()'YJ •fi ye1111f}cret .,;ov Kvelov ena11a7:el'Aa111:a.
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221-222 i!oywv "a<aeaaOat: Pa, V413, Mo, Si, A810. PG: <ei!e<wv "a<aeaaaaOat.
1 Questo testo dellibro dei Numeri aveva gia costituito una premessa allo sviluppo della
credenza che Ia nascita dei sovrani e di grandi personaggi fosse accompagnata da fenomeni
celesti, specialmente dall'apparizione di nuovi astri, come sembrano insinuare il Protovangelo
di Giacomo (21, 2), gli Oracoli Sibillini (12, 30-33), ii Testamento di Levi (18, 3-4). Ne parla
anche l'apologista Giustino (Dialogo 106, PG 6, 724; 126, 769; Apologia I 32, PG 6, 380).
Su questo tema cf. PERETTO L., "Ricerche su Mt 1-2", in Marianum, 31 (1969) 169-170 .
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Continua il Vangelo: "Gesli nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del
re Erode. Alcuni magi giunsero dall'Oriente a Gerusalemme e domandavano: Dov'e il re dei Giudei, che e nato ?"1 • I magi erano di stirpe persiana,
dediti aile profezie, agli incantesimi e all'astrologia, occupati spesso nella
contemplazione delle pili sublimi realta.
Sembra che anche Balaam fosse dotato di queste facolta divinatorie.
Egli fu mandata da Balak per maledire Israele con alcuni oracoli. Nel suo
quarto carme egli dice, riguardo al Signore, quanta segue: "Se l'uomo veggente ode le parole di Dio, conosce la scienza dell'Altissimo e contempla in
sogno la visione di Dio, viene tolto il vela dai suoi occhi. Glielo mostrero, rna
non ora; lo stimo beato, rna non si approssima: una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge da Israele" 2• Per cui i magi, cercando la localita di
Giuda, memori dell'antica profezia, vennero a chiedere dove fosse nato il re
dei Giudei. Forse poi, risultando gia indebolita la potenza del maligno per
la venuta del Signore, essi si erano accorti che i lora poteri venivano meno
ed attribuivano al neonato una potenza straordinaria. Per questa, trovatolo, gli offrirono i loro doni e lo adorarono. I magi, appartenenti ad una
stirpe lantana da Dio ed estranea ai suoi prodigi, furono ritenuti degni di
adorarlo perche la testimonianza di un avversario e considerata pili degna
di fede.
Se infatti lo avessero adorato per primi i Giudei, sarebbe parso che volessero esaltare la lora stirpe. Data pero che i magi non hanna con lui alcun
legame di sangue, lo adorano come Dio, affinche colora che gli sono consanguinei vengano condannati, avendo crocifisso colui che degli estranei hanna
ad orato. Avend a poi alzato lo sguardo alia volta del cielo, essi contemplarono
non invano un meraviglioso, celeste spettacolo; e cioe una stella nuova e
straordinaria, che era spuntata per la nascita del Signore.
1
2

Mt 2, 1-2.
Num 24, 15-17.
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(6) Ka/, fl-'YJfls/,~ eA~hw -r:-f}v -r:fj~ aa-r:eo-"oyla~ ~a-r:aa~sv-f}v sl~
-r:-f}v-r:ov aadeo~ ava-r:o-"?Jv. 0£ p,ev yae -r:-f}v yeveaw naesta&.yov-r:s~ e~ -r:wv iJfl'YJ ov-r:wv aadewv, -r:av -r:ot6vfls axrJp,a-r:tap,av ai-r:tov 'slvat -r:wv ~a-r:a -r:av {Jlov avp,n-r:wp,&.-r:wv e~&.aup -r:l()sv-r:at •
ev-r:avea fle ovflev axifp,a -r:wv onwv aadewv -r:-f}v {JaatAt~-f}v
yevvrJaw ea?]p,awsv, ovfJ' av-r:a~ -r:wv avv?]ewv i;v. 0£ yae -r:fi
~-r:tast avyua-r:afJ-"rJ()ivu~ e~ aexif~, ij-r:ot a~lvrJ-r:ot slat flta
nav-r:a~. 1} -r:-f}v ~lvrJat'll anava-r:ov lxons~ • 0 fle q;avet~ oi5-r:o~
ap,q;6uea q;alvs-r:at lxwv, ~a/, ~t'JIOVf-tS'J/0~ ~a/, 'ia-r:&.p,svo~. Ka/,
B'J! p,ev -r:oi~ iJfl'YJ ovaw, o'i p,ev ~aua7:rJ(!typ,evot ovflenou ~t'JIOV'JI-r:at, o'i fle nAavij-r:at ovMnou Za-r:av-r:at • fle ap,q;6uea lxwv
8v av-r:0, ~a/, ~tvrJaw ~a/, a-r:&.aw, fJfjM~ ea-r:w ovfJsdeot~ neoa?J~wv. 'E~w?J()'YJ p,ev yae ana ava-r:oAwv p,exet B'YJ()Asep, •
la-r:'YJ fle en&.vw oi5 '1v -r:a natfltov1 • Ll ta -r:ov-r:o ~wrJOevu~ o'i
M&.yoi ana ava-r:oAwv -r:fi oflrJylq. aadeo~ en6p,svot, ema-r:&.vu~
-r:oi~ 'lseoaoAvp,ot~, naaav p,ev 8-r:&.ea~av -r:fi eav-r:wv emflrJp,lq.
-r:-f}v n6Aw, q;6{Jov fle -r:0 {JaatAsi evsnolrJaav.
< I
'J- I
.5: I
> I
\ 1 fJ I
E V(!O'J/7:8~
O'U.1''J! U'J! S<,'YJ7:0V'J!,
uOJ(!Ot~ S7:tp,'YJaav, X(!Vaq>, ~at At avcp,
~a/, ap,vevn, -r:&.xa nov -r:fi neoq;rJ-r:elq. -r:ov Ba-"aap, a~o-"ov
()ovvu~ ~a/, ev-r:avea, 8~ nsel -r:ov Xeta-r:ov -r:otav-r:a slnsv •
Ka-r:a~At()s/,~ avsnavaa-r:o w~ Uwv, ~a/, w~ .a~vp,vo~. Tt~ avaa-r:?]ast av-r:6v; O'i SVAO')'OV'J!d~ as, SVA6')''YJ'll7:at, ~a/, o'i ~a-r:a
ewp,svot as, ~s~a-r:?Jeav-r:at. 'Ens/, OV'J! flta p,ev -r:ov ABO'J/7:0~ -r:a
{JaatAt~av
Myo~ evflst~vv-r:at, flta fle -r:fj~ ~a-r:a~Atasw~ -r:a
n&.eo~, flta fle -r:fj~ -r:ov svAoysiv fJvv&.p,sw~ -r:-f}v ()s6-r:rJ-r:a, a~oAov()ovvu~ -r:fi neoq;rJ-r:elq. o'i M&.yot, w~ p,ev {JaatAsi -r:av xevaav,
W~ fle u(}'JI'fJ~Of-tBvq> 7:-f}'J! ap,V(!'J!a'J! neoa'l]vsyuav, W~ fle @s0
-r:av -"lfJavov2• Ov p,-f}v ovfJ' e~sivo -r:oi~ nseteeyw~ -r:a ~a-r:a -r:av

o
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247 -rov: Ot, Mo, Si, Ma, A839. PG: -rwv -rov-rwv.- 249 ovoev axfjp,a: Pa, V415, Ta,
Ot, Si. Ma A810, A839. PG: ovoelr;. - 261 evenolrwav: Pa, V413, Ot, Mo, Si, Ma,
A810, A839. PG: -rwv 'lovoalwv evfj"av.
1

Per Ia spiegazione della stella di Betlemme, che non poteva essere una di quelle antecedentemente create, cf. Gregorio Nisseno, In diem Natalem Christi, PG 46, 1133D.
2 n simbolismo dei tre doni affonda Ie sue radici nella piit remota antichita cristiana. Si
veda, ad esempio, Ireneo, Adversus Haereses, 3, 9, 2, PG 7, 870 B - 871A; 3, 16, 4, 923C. Cf.
L. PERETTO, art. cit., pp. 173-174. Altri autori sfruttano tale simbolismo: cosl ii Nisseno,
In diem Nat. Chr. (PG 46, 1144B), Teodoto d'Ancira, In die Nalivilatis Domini (PG 77,
1356B).
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6. Nessuno faccia appello alia scienza astrologica, per spiegare l'apparizione di questa stella. lnfatti quelli che ne descrivono l'origine annoverandola fra le stelle gia esistenti, pensano che la !oro configurazione sia la
causa di cio che succede nella vita di ciascuno. In questo caso nessuna forma
di stelle gia esistenti ha segnalato la nascita.regale, ne quella era una delle
solite. lnfatti le stelle create aile origini, o sono immobili o sono dotate di
moto perpetuo. La stella che allora apparve, aveva le due caratteristiche
insieme, e cioe poteva muoversi e restare ferma. Fra le stelle gia esistenti
inoltre, quelle fisse non si muovono mai, mentre quelle erranti non si fermano mai. Per tale ragione, quella stella, dotata di moto e di quiete insieme,
non puo appartenere alia !oro categoria. Essa infatti si e mossa dall'Oriente
fino a Betlemme, rna poi si fermo sopra illuogo in cui si trovava il Bambino.
Percio i magi, partiti dall'Oriente seguendo la stella, giunti a Gerusalemme,
non solo turbarono tutta la citta, rna causarono timore anche al re. Poi,
trovato colui che cercavano, lo onorarono con l'offerta dei doni: oro, incenso e mirra.
Forse anche in questo modo hanno seguito la profezia di Balaam, che
cosi dice del Cristo: "Si e rannicchiato, si e accovacciato come une leone e
come un cucciolo: chi osera farlo alzare? Chi ti benedice sia benedetto e
chi ti maledice sia maledetto"1. Poiche infatti Ia Scrittura rappresenta, con
illeone, Ia dignita regale, con l'accovacciarsi, Ia passione, col potere di benedire, Ia divinita, i magi, fedeli alia profezia, offrirono a lui come re !'oro,
come vittima Ia mirra e come Dio l'incenso.

1

Num 24, 9.
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7:6nov eul..ap,f3avovaw elneiv vnaexet, 8n 0 aa7:i}(! 7:0i~ uop,1}7:at~ naeanl..f}ato~ ijv, o'tnee ftal..ta7:a t3ouovat {3aatl..8rov
t3tat3oxa~ t3rJI..ovv7:e~ ua1:' oveavov 'ta1:aaOat. 'AulvrJ7:0t yae
ua/, OV7:0t w~ enlnav ela/,v, 8v nB(!tyean7:i[> 7:6nrp 7:fj~ euuav(J80J~ ywop,BvrJ~· Kop,fj1:at yae ua/, t3oult3e~ ua/, {360vvot,
t3ul.cpoea ax1]p,a7:a, ua/, neoa'f}yoelat olueiat 7:0i~ axfJp,aat.
Ilav1:rov 138 yeveat~ f) av1:1}. "01:av yae nArJf.tf.tVf!a~ o nee/, 1:i}v
yfjv aiJe, uat el~ 1:ov aWeewv 1:6nov vneexvOfi, ua/, oi:ove/,
ifArJV 1:i[> nvet naeaax6p,evo~ 1:0 naxv ua/, uOol..rop,evov 1:fj~
Sv7:8V08V avacpO(!fi~, aadeo~ eva(!yfj cpavma[av naf!BXB7:at. 'Q
p,ev7:ot cpavd~ en/, 1:fj~ ava7:ol..ij~, uwljaa~ 1:ov~ Mayov~ neo~
1:i}v C1}7:rJaw 1:ov yevvrJOev7:o~, nal..w acpavij~ rjv ero~ o-5 anoeovp,evot~ av7:oi~ en/, 7:fj~ •Iovt3ala~ t3evueov e~ecpaV'f}, &>a7:8 auovaat
1:lvo~ rju, ua/, 1:lvt vnoveyei, ua/, t3ta 1:lva yeyevvrJ7:at. 1 'EJ..Owv
yae la7:'f} enavOJ o-5 rjv 7:0 natt3lov. L1 to ua/, lt36vu~ Ot Mayot
exaerJaav xaeav p,eyal..rJv. Lle~wp,eOa 1:olvvv ua/, f}p,ei~ 7:aV7:rJV
7:i}v p,ey&.l..rJV xaeav ev 7:ai~ uaet3lat~ f]p,wv. TaV7:'f}V yae evayyeJ..lCov7:at 7:i}v xaeav 7:0i~ notp,eaw Ot ayyel..ot. Me7:a Mayrov
neoauvvf}arop,ev, p,e1:a notp,evrov t3o~aiJrop,ev, p,e7:a ayyeJ..rov xoeevarop,ev, "Ou edxO'fJ f]p,iv aljp,eeov l:ro7:iJf!, 8~ ean Xeta7:o~
Kvew~. Beo~ Kvew~, ua/, enecpavev f]p,iv, ovu 8v p,oecpfi Beov,
'tva p,ij t3tan7:o1}an 1:o aaOevovv · ai..J..' 8v p,oecpfj t3ovl..ov, 'tva
eJ..evOeewan 1:o t3ovl..ro08v. Tt~ oiJ1:ro~ vroOeo~ 1:i}v 'lflvxiJv, 1:l~
oif1:ro~ axaeta7:o~, w~ p,ij xaleew ua/, ayal..l..taaOat ua/, cpatt3evveaOat en/, 7:0i~ naeovat ; Kowij B0(!7:i} naa'f}~ 7:fj~ U7:laeOJ~ •
ai57:rJ 1:i[> u6ap,rp t3roeei7:at 1:a vneeu6ap,ta · 1:ov~ aexayyel..ov~
nep,net neo~ 1:ov Zaxaelav, ua/, neo~ 1:i}v Maelav · ua/, xoeov~ ayyel..rov 'ta7:rJat 1:ov~ 1..8yov1:a~ · L16~a ev v'lflla7:ot~ Bei[>,
ua/, en/, yfj~ elefJvrJ, ev avOewnot~ evt3oula2 • 'Aadee~ t3ta7:eexovaw e~ oveavov . Mayot UWOVV7:at eu 7:WV eOvwv . yfj vnoMxe7:at ev anrJI..alrp · ovt3d~ aavvul..ij~, ovt3ek axaeta7:o~.

273 .,;o:n;ov: Pa, Ta, Mo, Si, Ma, A810, A839. PG: -r:ouov. Ot, Mo, Si, Ma, A810. PG: nA'YJftftVf!rJ·

279 :n:A'YJ/J,fi:V(]at;: Pa, V415,

1 Sembra strano che Basilio, il quale rifiutava cosl energicamente le fantasticherie degli
astrologi (cf. Esamerone 6, 5-7, SC 26, 348-362, PG 29, 128A- 133C), insista qui sulle peculiarita e sulle caratteristiche della stella di Betlemme; chiaramente ispirandosi ad Origene (Contra Celswn 1, 59). Con ogni probabilita egli intendeva soltanto fare una concessione
aile credenze popolari. Cf. SoELL G., "Die Mariologie der Kappadozier", p. 179.
2 Questa lettura del testo lucano e attestata anche da Origene e da Eusebio di Cesarea.
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None poi lecito che tutti coloro che si occupano con curiosita di questa
materia dicano che la stella era come una delle comete che sembrano alzarsi
in cielo per annunciare la successione · dei re. Infatti anche le comete so no
quasi immobili, dopo una breve fiammata, in qualche zona circoscritta del
cielo. Le comete hanno forme diverse, si tratti di travicelli o di meteore,
ed ogni forma ha il suo nome. Tutte pero hanno la stessa origine. Infatti,
quando una massa d'aria intorno alla terra si muove verso il cielo, offre come
esca al fuoco cio che di denso e di torbido incontra nel suo movimento e
rende cosi visibile lo spettacolo della stella.
La stella che apparve in Oriente e spinse i magi a cercare il neonato,
scomparve finche essi cercavano informazioni in citta, rna poi riapparve per
far capire di chi fosse, a chi servisse e per chi fosse apparsa. Essa infatti si
fermo sopra illuogo in cui si trovava il bambino. Per questo motivo i magi,
rivedendo la stella, furono ripieni di grande gioia. Percio ricolmiamo anche
i nostri cuori di questa grande gioia, la stessa che gli angeli annunciarono ai
pastori. Adoriamo con i magi, lodiamo con i pastori, esultiamo con gli angeli, "perche oggi ci e nato un salvatore, che e Cristo Signore"1• "Dio, il
Signore e la nostra luce" 2 • Manon e apparso sotto le sembianze divine3 per
non spaventare i deboli; si e mostrato bensi come schiavo 4 per dare la liberta
a chi era sotto la schiavitil.
Chi mai ha un animo cosi insensibile ed ingrato da non godere, esultare e
rallegrarsi per tali fatti? Questa fede e comune ad ogni creatura; essa procura
al mondo le cose divine; fa discendere gli arcangeli presso Zaccaria e Maria;
fa comparire schiere di angeli che cantano: "Gloria a Dio nel piit alto dei

1
2

3
4

Lc 2, 11.
Sal118, 27.
Cf. Fil 2, 6.
Cf. Fil 2, 7.
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TWa ua£ f}p.ei, cpwY~Y ayaA.A.taO'ew, . lfyop.a
Owp.eOa Tfj BO(!Tfj f}p.i!w, eeocpaYta . BO(!TaO'WflBY Ta O'WTrJ(!ta
TOV u60'p.ov, T~Y yeye0AtoY f}p.eeaY 7:ij' aY0ewn6T'YjTO,. l:rjP,B(!OY eA.vO'Yj fJ UaTafllU'Yj TOV 'AcMp.. OvueTt, Fij el ua£ el,
yijY aneABV0'17, aA.A.a Tcp OV(!aYlcp O'VYacpOe£, ned, oveaYOY
aYaA'YjcpOr}O''(J. Ovuen, 'Ey A.vnat' TE~'(J TEUYa. Mauaela rae
fJ wfltYaO'a TOY 'Ep.p.aYOV~A, ua£ p.aO'TOt oZ euOebpaYu,. Llta
TOV7:0 llatfltoy eyeYYrJO'Yj f}p.iY, ua£ Vto' e~601J f}p.iY, OV f}
aex~ en£ TOV wp.ov avTov. e&.A.A.et p.ov fJ uaeflta ua£ nrJya(;et
p.ov 0 Yov,, aA.A.a fleaxeia fJ yA.aiO'O'a ua£ ap.v~eo, 0 Myo,,
QSq.,;e TOO'OVTOY xaeii, p.eyeOo, e~ayyeiA.at. N6et p.ot Oeoneenw' T~Y eYaYOewn'YJO'W Tov Kvelov, IJ.xeaYTOY T~Y Oe6T'YJTa • ulJ.y b VAtUfj cpiJO'et ybrJTal. To ep.naOe, ~toeOovTat,
ovu "avT~ TOV naOov, ep.nlnA.aTat. Ovx oeq., TOY fjAtOY ua£
BY {Joef36ecp yw6p.eYOY, ua£ fl'YJ~BY flOAVY6p.eYOY, ua£ evnaeoi, emA&.p.noY7:a, ua£ ~VO'Wflta, p.~ anoA.avoYTa ; TovyayTlOY p.eY oiJy ol, (ly ~taeuw, OfllArJO'l7 Ta, O''YjnBMYa, aYa~'Yj
ealYet. Tt oiJy q;o{Jfi nee£ Tij, anaOov, ua£ aurJeaTOV CfJVO'B(J),,
p.r} TWa UrJAl~a nae' f}p.wY aYap.MrJmt; Llta TOVTO edxO'fJ,
lYa O'V uaOaeOfi, ~ta TOV O'vyyeyoiJ,. Llta TOV7:0 av~aYBTat,
lYa O'V ~ta Tij' O'VY'fJOeta, oluetwOfj,. "'[) {JaOo, aya067:1JTO'
ua£ cptAaYO(!wnta, 8eov. Lit' vnee{JoA.~Y ~W(!BWY a:n:t0'7:ovp.eY
Tcp BVB(!YE7:'(J " ~ta T~Y p.eyaA'YjY TOV LleO'n6Tov cptAaYO(!wn[ay
neo, T~Y ~OVAe[ay acprJYta(;op.eY. "'[) Tij, aT6nov TaVT'fJ' ua£
nOYrJ(!ii' ayYWflOO'VY'YJ'· Mayot n(!OO'UVYOVO't, ua£ X(!tO'TtaYOt
O'V(;'YJTOVO't, nw, ey O'aeu£ 8ea,, ua£ noTanfi O'aeul · ua£ el
TEABto' IJ.y0ewno, r} auA.~, 0 n(!OO'ArJcpOet,. .EtyaO'Ow Ta
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p.~ neeteeya(;eO'O(J) Ta O'tWnwp.eYa1 • • EuelYot, O'BaVTOY a·pap.t~OY TOi' p.eTa xaeii, e~ OV(!aYWY vno~e~ap.eYOl' TOY KvetoY.
•EYY61JO'OY notp.eya' O'ocpt(;op.eyov,, Zeeei' neocprJTevoYTa,,

315 PG, dopo llzeav<ov, aggiunge: pol voet "al dMv:n:anov. Omettono: Pa, V415, Ot,
Ma, A810, A839. - 317 PG, dopo oe{ic; aggiunge: 't'ov<ovl. Omettono: Pa, V413, V415,
Ot, Mo, Si, Ma, A810, A839.

1 Le cose taciute (atw:n:wp.eva), secondo Basilio, sono i dogmi che non debbono essere sbandierati al di fuori delle celebrazioni liturgiche, rna debbono rimanere un patrimonio riservato
ai battezzati e trasmesso nella Chiesa attraverso una silenziosa e misteriosa tradizione (Cf
p. 98).
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cieli, e pace in terra, buona volonta negli uomini" 1 . Accorrono le stelle dal
cielo; partono i magi dai paesi lontani; la terra apre una sua grotta. Nessuno
resti insensibile o si mostri ingrato. Erompiamo anche noi in voci di giubilo;
diamo alia nostra festa il nome di Teofania; festeggiamo il mistero salvifico
del mondo, il giorno natalizio dell'umanita. Oggi fu sciolta la condanna di
Adamo. Non piu: "Terra sei e alia terra ritornerai" 2 ; rna, intimamente unito
al Celeste, sarai innalzato fino al cielo. Non si udra piu: "Con dolore partorirai figli" 3 • Infatti e beata colei che ha partorito l'Emmanuele e le mammelle
che hanno allattato4 • Per~io "un bambino e nato per noi; ci e stato dato un
figlio; sulle sue spalle e il segno della sovranita"6 •
Mi rifiorisce il cuore, mi zampilla la mente, rna lamia linguae inetta, e
debole il mio dire, per annunciare una cosi grande gioia. Pensami un'Incarnazione del Signore che si convenga a Dio, la divinita incontaminata, anche se
in una natura mortale.
Essa raddrizza cio che e soggetto a passione, rna non nee toccata. Non
vedi il sole che non si insudicia neppure nel fango e che, pur risplendendo nel
sudiciume, non ne assorbe il cattivo odore? Anzi esso dissecca il marciume
in quelle cose con le quali ha avuto un sufficiente contatto. Perche dunque
temi che l'impassibile ed incorruttibile natura divina assorba qualche nostra
bruttura? Percio e nato; perche tu fossi purificato mediante cio che appartiene al tuo stesso genere. Per questo e cresciuto, affinche tu, grazie alia
dimestichezza, gli divenissi familiare.
0 abisso della bonta e dell'amore di Dio per gli uomini 16 Perla sovrabbondanza dei doni, non crediamo piu al donatore; per il grande amore del
Signore verso di noi, siamo restii ad essergli servi. 0 assurda e malvagia
ingratitudine I I magi adorano ed i cristiani indagano come Dio sia nella carne, in quale carne, e se cio che fu assunto da Dio sia un uomo perfetto o imperfetto.
Si tacciano nella Chiesa di Dio le cose portentose, si glorifichino le cose
credute, non si scrutino con curiosita le cose taciute. Unisciti a coloro che
1
2

3
4

6
6

Lc 2, 14.
Gen 3, 19.
Gen 3, 16.
Cf. Lc 11, 27.
Is 9, 5.
Cf. Rom 11, 33.
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8-ce Maela xaleew e~tM.aue-r:o naea
-r:ov Fa{Jet~A., 8-r:e •EA.taa{Je-r: en' av-r:wv elxe -r:wv anA.ayxvwv
a-xte-r:wv-r:a -r:ov •IwavvrJv. "Avva evnyyeA.lCe-r:o, Evp,ewv
evny-xaAtCe-r:o, ev p,t-xe{[J fJeeq;et -r:ov p,eyav 8eov neoa-xvvovv-ce~ . ov 7:0V O(!Wfl-BVOV -xa-r:aq;eovovv-ce~. a.Ua -r:ij~ Oe67:1'j7:0~ avD
340 -r:ov -r:~v p,eyaA.wctvv1'}v1 ~o~oA.oyovv-ce~:Eq;alve-r:o yae, wanee
q;wc; ~t' veAlvwv v,uevwv, ~ta -r:ov avO(!wnlvov awp,a-r:o~ f] Oela
~vvap,t~, ~tavy6.Covaa -r:oi:~ exovat -r:ov~ oq;OaA.p,ov~ -r:ij~ -xaeMa~
-xe-xaOaep,evov~ · p,eO' wv 1ea/, f]p,ei:; eveeOelnp,ev ava-xe-xaA.vp,p,evrp neoawncp -r:~v M~av Kvelov -xa-r:on-r:etC6p,evot, lva -xa/,
345 av-r:o/, p,e-r:ap,oeq;wOwp,ev ano Men~ el~ ~6~av, xaem -xa/,
1476 A
q;tA.avOewnlq. -r:ov Kvelov f]p,wv •lnaov Xeta-r:ov, i[J f] M~a
-xa/, -r:o -xea-r:o~ el~ -r:ov~ alwva~ -r:wv alwvwv. •Ap,?]v.
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yvvai:ua~ evq;eawopiva~,

1 V41l) e Ma hanno la variante: "rna celebrando cio che comprendevano ('ro voovpevov)",
che sembra esprimere una interiore capacita di intelligenza del mistero, presente nelle persone
elencate.

con gioil\ accolsero dal cielo il Signore. Pensa ai pastori sapienti, ai sacerdoti
profetanti, aile donne ripiene di gaudio, quando Maria apprese a godere da
Gabriele, quando Elisabetta aveva Giovanni sobbalzante di gioia nelle sue
viscere. Anna evangelizzava e Simeone portava nelle sue braccia il bambino!, adorando in lui il grande Dio, non disprezzando quello che vedevano,
rna celebrando la maesta della sua divinita.
Infatti la divina potenza si mostrava, attraverso il corpo umano, come
una luce attraverso una lastra di vetro, trasparendo a coloro che avevano
gli occhi del cuore purificati. Con essi, voglia Dio che "noi pure possiamo trovarci a contemplare, a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del
Signore, al fine di essere anche noi trasformati di gloria in gloria" 2, per la
grazia e per l'amore che ebbe verso gli uomini il Signore Nostro Gesu Cristo,
al quale sia la gloria e la potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen I
1
2

200

Cf. Lc 2, 15; 1, 67 ss.; 1, 28; 1, 41; 2, 28; 2, 38.
2 Cor 3, 18.
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